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CURIA GENERALITIA
LI1"I'ERAE SUPERIORIS GENERALIS
Rome, June 19, 1993
Rev. Ilernando Escobar A., C.M.
Executive Secretary CLAPVI
Dear Father Escobar,
Way the grace o/ Our lord be always wilt you.'
Greetings to all the members of the Encuentro CLAPVI '93.
I am delighted to know that so many of you are gathered together to
treat the theme: "La Evangelizacicrn Vicentina, desde nuestras obras,
a la luz de la Cuarta Conferencia Episcopal Latinoamericana, celebrada en Santo Domingo en octubre de 1992". I noticed that in the
choice of your theme, you have accented the place of our works in Vincentian evangelization. I want to encourage you to concretize more
and more how the word of God can be embodied in such works.
Saint Vincent knew quite well that words about God's love would fall
on deaf ears unless they were accompanied by works that made God's
love very real.
Today as we seek to respond to the call to a new evangelization, we are very conscious that God's love shows itself in works
of charity and in works of justice.
I ask the Lord to pour out His spirit upon you abundantly in these days that the reflections that You share with one another
at this meeting Wright quickly be transformed into concrete action in
the service of the poor. I am deeply confident that the Lord will be
with You because the friends of the poor are His friends. I thank Him
for drawing together so many generous priests, brothers, sisters and
lay men and women in I Ifs love as servants of the poor.
Your brother in Saint Vincent,

Robert P. Maloney, C. M.
Superior General

121

Roma, 19 de junio Lie 1993
R. Padre I lernando Escobar A., C. M.
Secretario Ejecutivo de CLAPVI

Ouerido Padre Escobar
/,a Gracia del Senor este sien:pre con rtosotros!
Felicitaciones a todos los miembros del Encnentro CLAPVI '93. Esuw encantado de saber que se han reunido tantos de ustedes para t afar dcl terra: "La Evangelizaci6n vicentina, desde nuestras
obras, a la luz de la Cuarta Conferencia Episcopal Latino Americana, celebrada en Santo Domingo, en octubre de 1992". He notado que,
en la elecci6n de su tema, han acentuado ustedes el Lugar de nuestras
obras en la Evangelizacibn vicentina. Es mi deseo animarles a condrtizar mas v mas c6mo la palabra de Dios puede Lamar cuerpo en
tales obras. San Vicente sabia muv Bien que las palabras referentes
al amor de Dios caerian en oidos sordos si no fueran acompariadas
de obras que hicieran muv real ese amor.
En nuestras Was, mientras intentamos responder a la Ilamada de la nueva evangelitaci6n, nos damos clara cuenta de qne el
amor de Dios se maniliesta a si mismo en obras de caridad v en
obras de justicia.
Pido al Senor que derrame abudantemente Su Espiritu SObre ustedes en estos dias, para que las reflexiones que intercambien
en este encuentro puedan transforrnarse cuanto antes en una acci6n
concreta en el servicio de los pobres. Tengo plena c-on fianza de qne
el Senor estara con ustedes, porque los amigos de los pobres son sus
amigos. Tambien le dov las gracias a El por haber reunido tan generosos sacerdotes, hermanos, hermanas v laicos en su amor, como siervos de Los pobres.

Su hermano en San Vicente,

Robert P. Maloney , C. M.
Superior General
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REGIMEN CONGREGATIONIS MISSIONIS
\O\IINATIOXES ET CONFIR\iATIO\ES
Mai, - Jun.. 1993
DIFS-NONIE.N

OFFICILM

DOMUS

PRO\'INCIA

DEC 1/6

Levant

Tolosana

Superior 1i3

Albania, Ades. /,rental.

(7 ape.)
NIARTINEZ Agustin
(15apr.)
PAI.MIFRI Cristoforo
19 mai.
ESPARZA Carlos

Visitator 13

Casanutgustana

PEISOIto

Consultor I3

Germanica

VAN LINDEN Philip A.

Consullor3/3

NICI IOLAS John J.

Superior 4/3

ARYO\O SUGIARTO Paulus

Consultor lr3

BEDA EYLANNOR Stan.

Superior 1;3

LAVRIC Anton

DEC 26

Slovenia

DE LEON Isntar
JANKO\VICZ \Vladvslaw

DEC 2/6

Amer. Ceniralis

DFC 206

Polonia

CALSSE Pierre
PLLLLPAR.A.\1RII..toseph

DEC 216

Tolosana

HARRITY Patrick V.

DEC 1!6

SAFOccidentalis
SAF Orientalis

14" Opelika

Indonesia

2'' Surabrva

Indonesia

Indian

DFC2!6

Fvemsrille

SAFOcCentralis

4 jtttt.
FER\A\DEZ Ricardo

Superior13 2'Manati

Portoricana

NI,i"F.7 Raul

Consultor 13

Cuhana

8 jtnt.
RIVADF.NEl RA.k)1'Cc

Superior 2+'.3

4'Quito

PEREZ Juan Gualberto

Superior 113

i"St(?.

AEqu;uoriana

C',)1.

AFyuaIoriaua

22 jun.
PE.RIB.ANELTomas

Consultor 13

Casaraug1Slana

FERN.ANDEZ RIOLJosc

Consultor 1r'3

Casaratrgustana

DEI.GADO RUBIO C. Juan

Consultor Ir3

Cresaratu,gustana

ALCARATF. GORRI Santiago

Consultor L3

Casarattgustana

13000HET Yves

Consultor 2,3

Tolosana

LABOLRSF. Christian

Tolosana

LAGOLEYTF Jean

Consultor 1/3
Consultor 1/3

FLOE REVS Berri

Consultor 13

Tolosana

Tolosana

29 jtut.
DI CARLO Mario

Visitator 13

Romana

MROWKA Chester

Visilator.3/3

SAL N. Anglia

SEI3ESFYEN Inn'

DFC 1/6

Hungarica
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NECROLOGIUM
Alai. - Jun., 1993

\OiM1:\

CONDICIO OBITUS

26

WALKER John A.

Saccrclos

27

MATAS Martin

Sacerdos

01 05 93
28 04 93

28

INFANTE Pornpilio

Sacerdos

24 05 93

Nataga 12"

65 47

29

GAt,TSCHE Arthur C. Saccrclos

190 5 93

Saint Louis 1"

69 50

30

SARNF.E1. Sjel

Saccrclos

30 05

93

Nijmegen 5"

71 50

31

'I'ABO.ADA,lesus

Saccrclos

01 06 93

80 64

32

I.ACTREC Joseph

Sacerdos

02 06 93

Madrid 1"
Toulouse 1 `

33

SORRENTINO Mario

Sacerdos

02 06 93

1.ecce 7"

65 48

34

VILLARROYA Rafael

Sacerdos

16 06 93

larago<.a 1"

57 40

35

MERET Lucillo

Saccrclos

Udine 12"

36

BALL AZ Pedro

Sacerdos

28 05 93
27 06 93

66 49
7960
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DOMUS

1Et.Voc.

A1o,ttebello 6"

77 57

P. de Mallorca .5 81 63

Pamplona 17"

82 62

SPIRITUALITAS
LA VIE MYSTIQUE CHEZ MONSIEUR VINCENT

put- Bt'rrturd KOCH, C.1W.
Malgre les efforts de M. A. Dodin, Saint Vincent reste
percu simplement comme tin honune d'action, et non
comme tin grand spirituel . Nous voudrions donner de
quoi juger stir pieces.
1. Precisions sur le mot de "mystique"
Chacun met prohahlenlent tin lens dilkrcnt sous Ic terme de
"mystique". Si ion veut titre compris sans trop de malentendus, it convienl de tenter de preciser cc que Ion met sous Ies mots.
Pow- ma part, je pi-ends le riot Bans I'acception de ceux qui s'en
scrvent pour designer la vie spirituelle telle que la presente le courant
qui va de Saint Gregoire le Grand (Iknne"lies stir Ezeclueh a Sainte Therese et Saint Jean de la Croix, sans les connotations qui s'v ajoutent chez
Ies aulcurs nordiques Icls clue Eckhart, Benoil de Canfield et auti-es,
et qui sont source de dChats. Autrement dit, chez ceux dont la docI line it semble universalisahlc. J'ai retrouve cettc acception clans Particle "mvslique" du Dictionunire tic, SpiritualiMl.
1. Par "la mystique", ils entendent : soit la vie spirituelle, la vie
d'union avec Dieu, par la connaissance et l'amour, lorsqu'elle est le
fruit non settlement des effor ts d'attention et de purification, mais de
I'intervcntion de Dieu qui se donne, (quel que soil Ic mode de cette
intervention); soil la connaissance tin Pell sstenritisCe de cc quest
cettc vie n i stiquc2.
Scion toes ces saints , Ics "experiences mystiques" ne son( pas
composantes essentielles de la vie mystique, (menu si elles sont "mystiques", puisquc re4ues du don de Dieu). Et pas davantage la conscience de cette intervention do Dieu, ou d'une union speciale a Dieu3.
Scion eux, on petit n'en avow pas conscience: ainsi, le cas des "nuits",

I Dictionreaire de .Spirinudite, sourtoul aux colrnnu•s 1903, 1939, 1943.3 et
11);5-1978.
i
- Cl Guill. de Si Thicrr

Dict. Sp.. 1906; el Gersnn. c1c.: ib., 1911-1914.

CI. Dict.Sp.. 1957.

12:;

des " sccheresses". Nile fait d`ecrire stir cette union : sous n'ont pas ecrit,
et it v a tries pea de tt'xtes ((tits au moment de "l'expcrience"a.
L'adjectif "mt:stique" qualifie done. soil dins la vie spirituelle cotrrante, snit daps tine espcrience particulicre, soil (fans Lill 1)11c110111ille
extraordinairr, I' fait que c'est Dieu qui intrivicnt, qui se donne, qui
unit it Itii lit personae. Lela petit se faire, selon It's personnalities, (Pane
nrmicre plus intt'llectuelle: Dieu donne des Itimieres, - uti bier met
clans la nuit, clans l 'inconnaissance -, oti dune maniere plus allectivr: Dieu "enflamme" - ou laisse ( fans la sccheresse, Bans lit Wait -.
Autrement dit, la mystique nest pas clans des pensees ( (falls tin
savoir ou clans le savoir d'un non - savoir ), elle nest pas dans I's sentiments , ell' nest pas daps le discours , (fans les paroles : elle est clans
lit vie qui se laisse prendre par Dieu, nii•me si c'est daps la sirh'resse5. On petit avoir de ti s belles pens&s, de tres beaux sentiments,
sans ctre tin mvsliqu'.
La vie mystique est liee a lit "contemplation". qui est a lit lois
connaissance et charite, exercees, et cfonnes par Dieu et qui se vii non
settlement daps les moments d'oraison , mail dins toute la tie. Le MovenAge tilt plut6l "con templat ion"0: et St Bernard distingue encore contemplation (simple regard, aver certitude) et consideration (investigation): (De C'nn>id, II, 2).
Gnfin, lit vie mystique est olfc•rte it sous, chactin scion son
temperament: nutis les circonstances font que beaucoup n''ntendent
pas rappel, et la libertc fait que icon petit s'v soustraire. File suppose
ordinairem'nt tin drsir, et tine preparation. Mais I'histoire nruntir que
quelquefois Dieu it "empoigne" des personnes qui n'v pensaient pas,
ou mime des pecheurs, oil des incrovants. On poutrait dire que la vie
mystique est le lihre tours donne it "la vie de la grace".
Les saints n''nglobc'nt pas Commre ek'iii'nt.s necessaires, e.ssrntit'ls,
de la mvslique, iii I' "sans intermrdiair 's", Ili Ia "ligattue Iles puissances", ni le drpass'ment d' I'humanil^ (lit Christ; Ili le dcpassentt'nt
de la Trinitc . II inc st'nthle que cettt' precision aide it comprendre tine
par-tie des conflits au stijet des mvstiques ... Certains , en function de
Ieur temperament , mettent I 'accent plus stir It's aspects intellectuels
(la tern'), d'auurs plus stir les aspects "affectifs " ( le Bien, ()it lit
Bt'aute ); certains plus stir le fait d'ore tumbles, d'autres plus stir le
depouille ment: cela fait au moins quatre tvpes possibles de mt:stiques;

J Cf. Dio.Rp„ 1903-1904.
CI.. On t..Sp., I939.
Cf. Dut . Sp., 1902-1903-
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si ]'oil tic met pas leers particularizes dins 1'essence de la mystique,
on peat ties Bien voir leer unite profonde. Sinon, on tie voudra nornmer "mystiques" quc les representants d'une seule variete, et les conflits vont maitre. Or les Brands mvstiques n'ont jantais separe ces elements, gardant son primal a la Coll ljaiSSajjCC7.
Href, on pourrait dire quc la vie mystique, c'est la contemplation ct l'union, versant non sculemcnt de nos efforts, mail du cton de
Dieu.
2. Par "la vic spirituelle", on entend quelque chose d'extcnsion
plus large: la vic d'union a Dieu, Bans I'Esprit-Saint, biers sfir, mail
aussi Bien en Lint queue est IC fruit des efforts d'attention et do purification que nous I.aisons, (par exemple, efforts d'attention a la presence- de Dicu), ct pas seulement en Cant que Dieu nous unit a Lui.
Elle englobe done la vic mystique, lorsque Dieu nous prend en mains,
mais elle nest pas forcemeat mystique.
Pour cc qui est de 1'oraison, ellc est alors fruit de noire effort
de rcflexion et de charite: ce qu'on appelle "nicditation" "consideration"s.
3. Quclques textes:
Louis Cognet , L' crepuscxtle des rrnvstrgnes9, definit I'essentiel: "Daps
ce grroupe [du milieu devot vers 1610-1620], Ia vie spirituelle est envisagee premicrenxrnt sous I'angle du mvsticisme, c'cst-a-dire de
I'experience interieure du divin"10.
Mais les elements quit inumcre ensuile, pages 22-26, re4us des
coolants nordiques, tie me semblent pas faire panic integrante de la
mystique, cc sort des options propres a la mystique absii aite.
Si I'on vent comprendre et ce sons classique et minimum, ct
les adjonctions de la "mystique ahstraite", it Taut remonter aux premiers colts systematiques sur ces questions: Ies Trades ct Ies lettres
clu Pseudo-Denys, (autour de 5(X0), qui unit, sorts Ic mot de "contemplation",
dUnion" ct do "theologie mystique", a to fois les problemcs dc la connaissance de Dicu ct ceux de I'amour de Dieu: d'un c6te la purification dc tonic image sensible et none de lout concept Crop precis Oa

CC. Diet-Sp., 1913-1914.
Pour tout ceta. cf. Drct.Sp.. 1926-1939, 1949-1950.
9 Cugncl Louis, h , wpwe n/c des ttrrstlgHe,, De.clre, rceelilion 1991.1). 22
10 Ci..Gerson, dans Dict. Sp.. 1903.
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theologie negative), et de l'autt-e, la purification de nos attaches. iI distingue soianeusement, tout en les unissant:
• IC processes intellectuel de recherche de la connaissance de Dieu
(Dieu vu comme Write);
• la contemplation intellectuelle de cc Dieu atteint clans la tenebre,
connu dans ('ignorance , et qui est clan de Dieu;
• ('amour-ergs de Dieu, desir de jouir de Dieu ( Dieu vu comme Bien
et Beaute); et
• ('amour charitable de Dieu, desir du bien et de la gloire de Dieu, qui
esl tin don de Dieu et qui seal donne ('union avec Dieu, oil deification, et qui est aussi contemplation 11.
Le mot "contemplation" connote done inseparahlement deux
aspects: la pensee, (Ie regard), et ('amour. Et selon son temperament.
chacun accentue soil I'un, soit I'autre: les temperaments plus intellecttiels accentuent ('aspect abstrait, et les temperaments plus affectits, ('aspect amour. Faute de preciserces elements, on emploie le mcnie mot en mettanl dessoes des choses fort distinctes, quoique unies.
Enfin dins taus les cas, la mystique est essentirllement dins
la vie, et lice a ('effort de depouillement, d'ascese.
Jean Gerson , de 1398 a 1428, ouvre aux Imes, en Irancais, les senIiers de "La Alonta,,ie de Contemplation", 200 ans avant St Francois
de Sales! 11 se rrfere a St Gregoire et a Denvs, et distingtie Ia contemplation
de science, et la contemplation d'affection12.
Saint Francois de Sales off-re one certaine svnthcse de la conception classique. non absuaite, Bans son Traite de lanwtu-de Dieu 13.
11 ramene la theologie mystique a l'oraison, en V incluant dcja
la meditation. Ses descriptions sollt plus psychologiques que thcologiques, it ne distingue pas vraiment, au debut, ('application de fame
et faction de Dieu. Et done it fait rentrer dans ]a "theologie mystique"
tout cc qui est aflectif, en pendant avec la vie active14.
"Chapitre premier. Description de la thcolot,ie iii\stique, qui
nest antic chose que I'oraison. Nous avons deux prinripaUX exerci-

\wm. dims. IV. 7-10. VII. 3, et Hidr. Eccles. I. 3. - Gandillac . Aubier, pp
10(11.4, 13;, 24 24'
12 Oui •res, i. VII. nrsclee 1966.
13 Livre VI, VII el X11 (Ed. d'Annecv, tome .. Wet V),
14 11 cite Gci ni "Am our de Dieu -. Preface . T. IV. p ;,
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ces de noire amour envers Dieu: I'un affectif, et I'autr-e effectif, ou, comme dit saint Bernard, actif.... L'oraison et la theologie mystique ne
sons qu'une meme chose" (t. IV, p. 301, 303).
Le chapitre 11 traite "de la meditation, premier degre de l'oraison ou theologie mystique" (p. 306). II est clair que St Francois est
ti-&s large dans l'emploi du mot "mystique". Et it est conforme en cc]a a Saint Jean de la Croix.
All Chapitre III, sa definition de la contemplation reste encore a I'aspect psychologique: "La contemplation nest autre chose
qu'unc amoureuse, simple et perm anente attention de l'esprit aux chores divines" (p. 312).
On voit qu'il suppose "acquire" la connaissance de ces choses
divines, la contemplation porte sur clles, et non sur Ieur recherche,
ni sur leur "status", comme font certains nordiques, it la suite de certains Peres et moines d'Orient.
Et meme aux chapitres XI1 i XV, qui s'elevent a la liquefaction de lame en Dieu et a la blessure d'amour, et oil apparait on peu
mieux faction de Dieu, on est tres loin des raffinernents de subtilite
des nordiques.
Cest au livrc V11 qu'apparait le role primordial de faction de Dieu,
a l'aide de la comparaison de l'union amoureuse du petit enfant et de
sa mere : " Notre-Seigneur:... bnilant clamour, it serve fame, it la joint,
la presse et colle sur ses Icvres de suavite et stir ses dclicieuses mamelles,
la baisant du sacre kaiser de sa bouchc..." ( 11, tonic V, p. 6-7).
Et le lvre XII commence en precisant bien que cette vie mystique n 'a Tien a voir avec la complexion naturelle, contre tin contempenain
qui pensait que les temperaments affectil's y etaicnt rnieux disposes:
"Pour nu>i, je parle en cc Trait6. de I'amour S111-naturel que Dieu repaud cn nos coeurs par sa bonle, ct duquel la residence est en la supreme pointe de I'esprit, pointe qui est ati-dcssus de tout le reste de
noire amc et qui est indepenclante de toute complexion naturelle."
Il poursuil en natant simplement que chacun aimera Dieu
avec son style propre (V, p. 319).
Ceci nous montre que, pour lui, la vie mystique nest pas reseivee
a one elite, et ceci fait comprendre qu'un temperament asset froid, cony
me Thomas d'Aquin, Lin "Mars" comme Ignace de Loyola, Lin "Venus"
comme Jean de la Croix, aicnt pit vivre Line vie mystique aussi vraie
qu'une passionnee comme 'Lherese d'Avila... chacun avec son style...
Il me semble que ces passages resument tout cc que je pourrais citer depuis Saint Gregoire le Grand , jusqu'a noire XVIIe sie129

i Irl'. On peat 1 1'o11yir des references it hondantes clans Auguste Saudreau: "L'etat mystique"16
J'ajoute settlement cette declaration formellc• de Saint Gregoire: "La grace de la contemplation n'est pas donnce aux plus cloves
et refusee aux plus petits, mail souvent les plus doves, souvent Ies plus
petits, la recoivent, plus souvent les retires (cloitres), quelquelois memo les gens marirs.... Lorsqu'un pecheur est ramenc it la vie apres
les peches, souvenl it rc4oit une Itnnicre de contemplati in.l7„
.Alois, qui appelleions-Woos "nivslique'.?
Encore des questions. pour preciser ce quo sous pensons:
Faut-il CU•e bavard pour Ctre mystique? Celui ou celle qui n'a pas raconte ses Rats dame, oralement on par Ia plume, petit-il i tee tin mystique? Et celui on cello qUi peat aligner des centaines de pages de
belles considerations, sont-ils pour aulant des mystiques? La mystique, nest-elle pas d'ahord Lm style de vie? la vie de foi, d'espcrance
el de charite au plus liatit degre, grace aux Dons du Saint-tsprit?
Ne connaissons - noes pas des textes magnifiques ecrits par
des gens qui n'avaient plus la charite , ou pas la foi? II v it une magic
du verhe qui petit enu a iner ties prolond des gens doues d'iniagination et dune certaine sensihilitc, sails que pour autant ils y adherent
de wear Ili de vie : c'est cc qu'on appelle I 'esthetisme... Les cas tie sort
pas tares clans I'hisloirc, degens qui se croient parfaits et unis avcc
Dieu parce qu'ils ,entent et Ccrivent mer eilleusenient de Ia perfection et de I'union ... Ne confondons pas mystique et esthctisnie. L'un
esi du niveau de ('imagination et de Ia vibration sensible, et petit tres
hien fonct ionner sans amour de Dieu reel. L-11 tout cas sans passer dins
Ia vie, comme Ic remarquait dcja Pier re de Blois, avant 1200 , qui note qu'on pleure aussi Bien aux tragedies profanes que stir la Passion
du Christ11. I.'an tic, niiiiic sans poesie , est du niveau de ('action du
Saint-Esprit , souvent daps Ia nail. Lev girls belles strophes des can-

Home. iu E,•,echielem . II. 2: 8. 12: 5: 18, 19: 7. 6 : clans: Enchiridion Asceticut , 1268, 1270-1272.
It. Sauelre.nu Aulvi.Ie, Letut err+::r/n . Ie113, en partieuliet pa1,cs 102103, IRS-IS(:, 212-2ii1.
17 , gratin stutmtis datttr et ntiuintis non dater, sed saepe bane etetmni, saepe
tttinitni, caepius rentoti, alieluando etiant conitigati laercipiunt .... Ctttn petvator ad vitant
lost ctdpa.c reducitur . saepe lumen contemplationis aecipit...- (11. 5, /9: 7. 6: E.A. 1271.
1272).
18 Leclerecq, V;tnelenbrouckc et Beaver: 1.a spiritualitethi if,neff -Age. Aubier.
p. 300.
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liques de Saint Jean Lie la Croix ont hien des loin des commentaires
dune platitude deconcertante... parer qu'ils descendent an concret...
Oil mettrons-noun sa nt}stique? ici? ou la? on clans les deux? 11 \ it
des paroles qui rendent un son particulier, pas I'echo de la prolondeur des pensees, mais la vibration dune vin dense et hrulante, m&me an milieu des platitudes, on des tenebres et des glares.
Noes pouvons en venir a Saint Vincent. Nous trouvons:
A - des testes oil it alxrrde des questions Lie lit vie mystique, sans toutefois rntplover cc terme, et:
B - des testes on semble transparaitre une ame mystique, meme s'il
n'a Colt aucun train sur cc sujet.
II n'emploic pas le mot Lie "mystique"; mais noun pourrons voir
le Sens qu'il v ntetu•ait: au-dela dune vie chrctienne de Iui, de price
et d'accomplissement de ses devoirs, it propose, et probahlement vit
lui-meme. une vie d'union permanence a Dieu. daps un regard de loi,
tine contemplation, une communion clamour -eilflailnne", et Line
realisation daps la vie pratique, par I'accontplissement , on l'acceptalion, de lit voloiiie de Dieu, le tout ytant non seulemertl Inuit de nos
ciforts, ntais surtoul tin don de Dieu.

11. Textes tie Monsieur Vincent
"Monsieur Vincent n'a rien Colt", dit-on. Certes, it n'a pas
ecru de litres, ni de journal spirituel. Mais it a ecru quantite de lettres, et it it anime durant plus de emir ans de deux a cinq "conferences"
par semaine, avec Ins Soeurs de la Visitation Lie Paris, aver ses confreres, Ins Dames tie la Charity, Ies Ordinands, les Prylres de la Conference du mardi, les Filles de la Charity. Et surtout, it a ecrit tin petit
livret, en collaboration aver sa Congregation, durant des annees, lots
des Assemblees Gynerales, et en commissions: les "Ri',i'Ie. Counumu's
de la ('orti'n;gatiorr de In Missicm". Petit, m&onnu, et pourtant prccieux,
car, outre des details dr "re,;lrrntrtt it v donne sa syttthi se thrologique et spirituelle.
Des quelque trente milli' Irttres et de lit masse des enn-etiens,
quid pi cparait soignettsetnrnt, it ne noes r'este (]tie des debris:
• env iron 2.500 lettres.
• 145 entretiens aux confreres, essentiellement it partirde 1655, aver
environ 240 extraits non dates,
• 120 entretiens el 29 notes de Conseils aver Ies Filles de la Charitc,
• et I6 schemas d'enuetiens aux Dames de lit Charitc;
• les ent etiens atet la Visitation de Paris sent peut-Ct e dins leers
Archives...
Au total, 14 volumes de quatre a six cents pages. Mais ces de
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bris sont encore asset riches pour clot ter la synthese des Regles Comnm ties...
M. Vincent n'e mploie jarnais le mot "mystique mais, sous d'autres mots, it aborde tics souvent la vie mystique. II I'enseigne, c'est Clair,
mais it en parle aussi comme quelqu'un qui en vit.

A - Al. Vincent parle de la VIE MYSTIQUE
1. Lorsqu ' il traite de l'oraison
II ne propose pas une methode unique d'oraison, mais plusieurs,
en fonet ion des diversites des personnes et des stapes de chaque personne . II developpe longuement les manier•es de faire Ia meditation.
Et it prCCise bien, quelle que soil la methode, la distinction entre meditation et oraison , en rappelant que nous sommes tous invites a
noun preparer a recevoir de don de Dieu.
Aux Filles de la Charity, le 31 mai 1648:
[4181

"1/ V a deux sortes d'oraison: la rmentale, et la vocale. La 'voca!e'
est cello qui se fait de paroles : la 'mtemtale ', Celle qui se fait sans
paroles, mais du eoeur et de 1'esprit....

[4191

Loraison, rtes f l/it'.s, est true elevation d'esprit d Oicu, par lagrtellc'
lame se detache coinine d'elle-mtemte pouraller chercher Dicii ert
lui. C'est IM pourparler de lame avec Dieu, tare rmuttre/le communication , oil Dieu dit interieuremtent a 1drrte ce gti'il vela qtr clle sache et gii'e/1e Ia- sse, et oil 1'rtmre dit a sour Dieu ce que lui-mtemte lui fait cormraitre qu'elle dolt demander....

[420] L'oraison mtemale se fait en deux aeons: Prune d'emiendemtemt et
l attire de vo/ome. Celle d entemdemtertt, quaud, apres la lecture
ouie, P esprit se reveille en la presence de Diem et 1d s'occupe a recherc/ter 1'intelli,ence du rmvstere qui hii est propose, a voir l'Iirstruc lion qui hii esi propre et a produire des a/)iections d'ermbrasser
lc biem, on de /nir Ic anal. Et gnoigrte la volowe' proditise ces acres, cote oraisoil nearnmuirt.s c appelle d'cmtcmdermerti, parse que
la primcipale linictimi d'icelle, (= de Celle-ci ), girl est la recher clie,
se fait par l'ermemdemrent, qui esi it' premtiera soccuperdu siijct
presemte. C'est ce que Von appelle ore inaire?icttt MEDITA77ON.
Tout le monde It, pett faire, c•hac•iirr se/on sa portee el les lirnit re.s que Diem lmi depart (lui accorde).
L'autre sorte d oraison s appelle CONTEMPLATION. Cesi
Celle oft ! 'date, pre_semte a Dien , rte fait amtre chose que RECEVOIR ce qu'ii lid donne. Elle e.st scents action, et Dieu
hii inspire hii-mterme, sails qu'elle ail atu •rmte peime, tout
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ce qu'elle pourrait rechercher, et bien phis. N'avez-voles
jamais, sites cheres lilies, EXPERIMENTS cette some
d'oraison ? Je m assure elite oui bie n souveni clans vos retraites, on vans etcs etounees glee, saris avoir contribue
du voile,
[421

Dieu /X11"11ti-Irte/l1elY) il/7lltlY)l1'c'spr itciviniplTl ))edesco1t ) taissanCYS
gtli tons ii'cn'ieZ jamais eues.

Ore es: ell I'uize et l'atttre de ces deux nlarlieres quc Dien
communique tart et Ile si excellences lurriieres it ses serviteurs. C'est lei qu 'il eclaire Teter enteilemcru de tarn de
verites nicomprelrensibles it tolls atltres qtr a ceux que
s appliglletlt a l oraisort: c est la c/u'il en/lamore les voloies:
c esr en/in la qu'il prend sine entiere possession des coeurs
et des times.
Or it f att elite votes sacltie:, rues cheres soc'tlrs, gtt'encore que lt'.s persorlue.s satanies aient plus de disposition a
/aire l'oraisou ei (pie beat coup v reussissent. et qu't lts
aient d'elles-monies !'esprit otelert it beaucoup de lurnieres, les etrtretiens Ile Diett avec• fes getis .simples son! totet
atore.s. Jc rotes renlerc•ie, rnon Pere,' disait Notre-Seigneur, We ce gtee t ou.s are: cache ces chases au.r satauts
du siecle et les are,. )"c',SE'rv' cs (ilex petits et aux humbles'
(Luc /0,21). C'est, rues fill's, dolts les coetir:s gii 110111 point
lei science dtt monde et qui rec•Iiercherlt Dieu en Itti-rrreme, git'il Sc plait it repandre Ile phis exc'ellerltes liorrieres
et de plus ,graiides traces. /I dec utn•re it c'es t'neurs ce elite
tortes le.s eeole.s wont point irotn'e, et feu'dei'eloppe des
mvstere.s nit les plus satarts lie toiert gotnte. Et croiriez
rotes, mes cheres ,.oeu•s, que noun en vovoris 1experience parmi irons? ...
14241 S^^/NT THERLSE fit viligt arts sans potvoirfaireoraison. Elle WY compreuait Tien.... Li eii tou.s c•t's vingt airs, quoiqu c/le n'v
cit elite du de,iort, elle it'v mangtca pas site Et au bout de
l'ingt airs, Dieu, 1t'Corrlpe'rlsallt sa perseverance, !iii departit till
si eminent don doraison elite, depui.s les apotres, jamais per:sorlne
net alteirit Sainte Therese. Save;-voles, mes lilies, si Dielt tee
vous vetlt point jaire des saiues Therese?

(IX, 418-428; Combaluzier 278-284)
Aux nrissionnaires , daps cue entrc'ticn non dale,:

[851

"Voce;, la dille"rertce qu 'il v a entre la hnniere die /et ( et cello du
soled: petulant Ia unit, moire left irons eclaire , et par le maven de
set I teetlr n olts vo.vo is it's c h oses, 111ai5 rinds tie ies t ov o n s gie'irupa! jititemellt , Notes Wen de %coulrorl. s give ' la sltpe'llic ie , et cette ltte lir
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t'( 1 pas plies at'allt. Alois It' so led re)ltplit et 1'iti /ie tout p(rl'sa
hnnie're: it tae decotn're pa.c setdeitertt l'e.rterieur des chases,
rte

nlais, par tine l'c'rltl secre'te,

it pent to'

an dedatts,

it

/es

fait a,gil-

et Ies rend lttenle /ricnc cnsrs cf tKrtiles, s(lo)t ha (!na/ite de' lc'ti)aa ttlr e.
Or, les pensees et le.s considerations qui t'ierrnew de notre e)ltendernetti lit, .cow qie de petits Icix, qui nlontre)i
cetele)nern lot pen le dehors des objets, Cl !1t' prodtli.ccnt
)'ieu daraitage; nlai.c les It)ttie'res• de la grace, gue le Soled de justice reparnd dais nos bites , clec'ntctvem et pe)n'tre'nt jus( fu'ai foil(! e'1 all phis i )itime Sc noire c 'ol'or,
(/11 elles cxc•tienl et lx)nen! It /rein' Sec pnxlnction.c n)en'eille)tces.
lI facet clout' denntllder a Diehl (flit' ce soit ltli-Heil( gulf
inns etlair 'e' et gtli eons inspire c'e (/11 ltli est aoreable.
!n)(!es cc's corlslderatto)ls !tallies et recltercluees rte soiff
point oraisolt; ce sow phu(it qu,t'tgie/ois des rejelo)ts de
Ia sueperbe. °

Al. 86, Dodin 965-966)
Ceci noun rappelle que Monsieur Vincent, comme Ies urais m\ stiques, tient a cc que union a Dieu ne resle pas clans des spheres
elhrrres.
1" II nu)ntre toujours la nrcessaire conversion et preparation prealable, par I'exercice de lit meditation et des veritis, sachanl quelles di•viations viennent quand on se croil trop vile dons I's bra ., de Dieu.
2" 11 retrene tout autanl la gourmandise spirituelle et lit volonte de lorcer I'union par des efforts intensihs. (Cl aux missionnaires, 10 a)it
1657: "clans I'oraison, it taut agir modcrrmcnt et suavement", XI,
407, Dodin 369). 11 faudrait pouvoir lire tout son entretien aux seminaristes trop empresses. le 4 aoirt 1655. En finale, it resume bier sit
position sur lit vie contemplative, of la mystique:
'fe ate Sotlt'ien.c it c'e styes d'un prt)pos (it' Al. de Geii1'e...: 'Olt!
je tie votadrais pas idler it Dien, .ci Dietc rte t•enait n oloi.' Paroles
adrnirahles! ... Oh! titre ce.s paroles partem d'un coe,i- pa)jainnlerlt eclaire dolts retie scicvlre ( 1'arrroti ! ... C'e.st elre biers eloiglle de t•onloir I'enlporter et aiirer Diehl (I soi ci force Sc bras Cl Sc
)nacltincs..\'oil, it,)), oil it',icl e;) 1e' l it'll (7r rev cos-ci par /once. Diet,,
giant' l it rent se conl)rintiyne'r, le fail sans of fort. t how )na)lit're sensible, totue.cmn'e, dourer, arnourt'nse; dentaltdois-lui done
conre)tt ce doll d'oraison, et at'ec gralyde coiliance: Dieu, de sa
part, rut' cllerche pas itieux .... Dieu enteid tort bie'ru sans parler"
(XI, 221-222, Dodin I78-179)
3" Entin, it rappelle quc la plus haute contemplation tent se ttaduire don, lit yie concrete, par la conversion , le depouillettent Lie soi-nlC131

me, ninon, c'est dc I'autosatislaction...
Aux missionnaires. le 10 aofit 1657:
"On connait ceux qui font Bien oraison, non seulement en la
manioc de lit rapporter, nrais encore plus par leuis actions et
par leuis deportemenls (comporternents), par lesquels its font
paraitre le fruit qu'iI en retirent; it taut en dire de rnerne de ceux
qui lit lont mal, en sorte qu'il est aisc cie your gue ceux-lit
s'avancent et que ceux-ci recttlent."
(XI. 403-404, Dodin 365-366)
Bret, sit position senible equilibree. Un sizcle plus tard, Saint
Alphonse cie Liguori sera on apotre de ('oraison, mais sous lit forme
de ]a meditation: i] tie laissera jamais entendre qu'il v it tine autre forme d'oraison, infuse par Dieu. (Diet. Spir. "iMvstigue" 1935). Entre ternps, Mme Guyon incitera tin pen inconsidcrcinent it ]'oraison passive
des per:sonncs pas mores pour cela....Monsieur Vincent salt a la fois
evoquer ces horizons d'un Dien qui se donne intimernent a Woos, on Dieu incarnc en Jesus-Christ, d'ailleurs , nrais aussi v prepares,
en invitant it saute one purification.
2. Lorsqu ' il parle de la Sainte Trinite
a - La rankle dont it evoque la vie de la Sainte Trinite en elle-meme nest pas seulement exacte theologiguement, elle est celle des mystiques: c'esl la contemplation de la vie, do "mouvement", des Trois
Personnes. Et it le fait, non settlement assez souvent, nrais memo lorsqu'il traite des sujets les plus materiels:
• tin parlant du travail , atix Filles de lit C harite, le 28 nov. 1649:
"Diem hti- nrtnte nat'aille iucessannrieut, iucesscairnierrt a Iravaille
et travaillera. Il travaille de toute eternise att-dedans de lui-ruenre par la t;en eratioii etenielle de son I•Yls, grt'il tie cessera jatttais
d'eugendrer. Le Pere ei It, Fils Wont jantais cesse de sentretcnir,
et cet amour ntutuel a eternellenient produit le Saint-Esprit, par
legrrel tattles les graces out e te, sorts et scion! distribuees any horunres.
(IX, 489, Comb. 323)
• Fn parlant de la gcstion des biens, et plus dune fois; ainsi, a la fin
de ses iris it tin jeune supcrietu•, en 1656:
"II appartierrt au superieurde poz,n'oir lion settletneni atcr chases spiritttelles, rriais it dais aussi eteudre ses sours aux chases
tenrporelles; car, conime IMMIX gtt'il a h couduire soot composes
de corps et d'awe, it jcatt attssi qu'il pourvoie au.r besobis de 1,1111
et de l'autre, et cela .4 L'EXEMPLE DE DIEU, qui, etant occttpe
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de toute eterttite h eiigenehrer sort Fils, et le Pere et le Fils it proditire le Saint-Esprit, oatre, dis- je, ces divines operations ad infra (itrterieures) , i/ a cree le monde ad extra (a I'exterieur), et s'occttpe cotiwniellernew a le coiisen 'eravec totttes ses dependaaces. "
(XI, 350 , Doclin 313)
• Il le fait egalement lotsqu'il montre en la Trinite le modele eternel
des relations humaines. Au Conseil des Filles de la Charite, le 19 join
1647:
"Et je voudrais encore clue nos soc firs se cost/iJrtrrasserrt err cela
a la tres Sainte Trinite, que, contrite le Pere se donne rout a son
Fils, et le Fibs tout it soil Pere, d'oit procede le Saint-Esprit, de meme elles soierit follies /'titre a b autre poor prodaire les oeuvres de
charite grti sort! attribaee.s au Saint-Esprit, a/in d ai'oir rapport
a la tres Sainte iiirrite.
(XIII, 633-634)
b - 11 evoque aussi /'habitation de la Sainte Trinite en nons, en termes asses clairs pour que nons sentions qu'il ne repCte pas Line lecoti.
mais qu'il partagc des lumieres re4ucs. Aux missionnaires, a Ia Pentecote, sans indication d'annee:
"Si nons aimons Notre-Scigneur, nons serons aimes de son Pere, ... it nons donnera ses graces. ... par effusion de son SaintEsprit...qui habitei a clans nos times, ... Le troisierne el'fet de /'amour
de Notre-Seigneur est que non seulernent Dieu le Pere aime ces
times, ct les personnel de Ia Sainte Trinite viennent en elles,
mais elles v demcurent. I'amc done de celui qui aime NotreScigneur est la demeure du Pere ct du Fils et du Saint-Esprit,
et nu le Pere engendre perpetuellement son Fils, et ou le SaintEsprit est incessamtile nt produit par le Pere et Ic Fils."
(XI, 44, Dodin 910)
3. Lorsqu ' il parle de Jesus
11 noes inctrlque tine mystique christocentrique, Bans la ligne
paulinienne, mais avec tine marque Bien "Ecole Fran4aise": "vous eider de vous-meme pour vous remplir de Jesus-Christ", et, pour cela,
que Notre-Seigneur Iui-meme (par son Esprit) impiimc en vous sa marque.
A Antoine Durand, j eune nouveau superieur:
"Quel ntoven de s'acgaitfer de cet eritploi de conduire des antes
a Dieu? ... C"est la contimiatiori des emplois de Jesus-Christ, el
partant I'indasine hatnaine rte peat rien ici que tout grater, si Dieu
rre s'en mile. NO,,, 11onsieur, ni la philosophic, )ii la theologic,
ni les discours n operertt pas dears les antes; it /nut qac Jesus136

Christ s'err male avec rrous , ou rrous avec lui; gate nuns operions
en lni, et lid en nous; que sous parlions comme ltri et en soil esprit,
airrsi gate hti-mania etait err son Pere, et prechait la doctrine gtt'il
hri avail enseignee ; c'est le langage de !'licriture Sainte. 11 /art
done-, Monsieur, volts rider de vows - rneme pour r'ous revetir de
.Jesus-Ch rist.... Pour en venir la, .Mon s ieur, it /ant que Notre-Seigneur hri-mama irnprinle en votts sa marque et soil caractere. Car,
de rrrenle gtte Worts vovons nn sauvageon , stir legnel on a erne
nil franc, porter des fruits de la nature de ce rnerrre / 1anc ; airrsi
wits, rrriser•ables creatures , quoique noes ne soyons que chair,
(lire join et qu'=phies , totttefois , Not re-Seigneur tmnprinlant en rtotrs
sort car•actere, et rtotrs (lot numt , pourainsi dire, la sCve de son esprit
et de sa grace, et etant unis a Itti conrme les panrpres de la vigne
aux ceps , sous faisons le meme qu'il a fait stir la terra , je veux
dire qua mots operons des actions divines, el enfanton s , coninme
saint Paul, tout plain de cat esprit , des ea /arils a Notre -Seigneur. "
(XI, 343-344, Dodin 307-308)
Un fragment de lettre, sans date, a tin confrere emplovc a la
formation des ordinands exprime l'essentiel en tine formule ramassee, dont it a le talent, nit revient aussi le double role de ]'action du
Saint-Esprit:
"011! que vows etes heureux de servir it Notre-Sei,t;neur d'iuistritmelrt pour faire de bons pieties, ... Fit quoi vous files !'office
du Saint-Esprit, a qui seed appartiem d'illurniner et d'en/lannrrer
les coeurs; oil plutot east cat Esprit saint et sartctifiant qui le fait
par vows, car it est resident at operant en volts, non settlement
pour vous faire vivre de sa vie divine, mais encore pour etahlir
sa merle vie at ses operations et1 ces Messieurs, appeles all plus
taut nrinistere qui soil stir la terre, par legnel ifs doivent exercer
les deu x grandes versus de Jesus-Christ, c'est it savoir la religion
vers sou Pere et la ch rite vets les hommes.
(VI, 393)
4. Lorsqu ' il parse du Saint Esprit
Nous aeons put noter' l'effrsion du Saint-Esprit", a la page precCdente. M. Vincent cvoque souvent le Saint-Esprit dans ses fatties, sous
forme d'invocations breves. Dans Ies entretiens, it passe trts facilement de '!'esprit de Notre-Seigneur' (au sens de "mentalite") a l'Esprit
cornme Personne. Ouu•e l'habitation de la Sainte TrinitC daps fame,
it evoque aussi cello du Saint-Esprit. Enfin, d'autres fois, it relic les
deux points de vue, comma dins cc texte aux Missionnaires, le 13 dCcembre 1658, oil it passe en outre du simple "etat de grace sanctifiante"
a cc que nuns appelons vie mystique, ]'action de Dieu en nous:
"Il fort savoirque son esprit [de Jesus-Christ/est repandtt dons
toes les chretierts qui viverrt salon les regles du Christiarrisme.
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...:dais quel est cet esprit-la aiusi repandu? Qunrtd nn din:
"l'esprit de Notre-Seigneur est etn telle persouue vu en idles actions", connneut cola serrteiid-il? Est-ce que le Saiiii-Esprit metre sest repartdtt en elles? C)ui. le Saint-Esprit, quart it sa personae, se reparul daps les justes et lrabitc per^sonrnc//cnrent eu tux.
Quand on dit que le Sairrt-Esprit opcre err grtelgtt 'tttn, cela s'erttend que cet Esprit, residatrt ctn cette persotme. Iiii domle les ntentes inclinations et dispositions quekstts-Christ a vail sttrla terre, et cites It, /out agit de mc:Itc, je ne dis pas dune egale per jectiott, ntais selotr la uresure ties dons de ce divin Esprit."
(XII, 107-108, Dodin 524)
Aux Filles do la Charite, le 25 janvier 1643, it precise Faction
dLi Saint-Esprit (,it Hans:

"Que It, Saito- Esprit verse darts vos coeurs les huuiCres dons
volts avez besoitt pour les edtan//cr d' tnre grandc ferveur et volts
rendre / icleles et a //cctiourrees t) lit pratique do routes ces vertrts. "

(IX, 93-94, Combaluzier 63)

B - Il parle comme quelqu'un qui vii lit VIF. MYSfIOUF
1. Une mystique de Dieu
M. Vincent ne sCmbiC pas aroir it attire par one mystique de
]'essence ni de la "suressence". Wme si one fois, clans Lin entretien
sue Ia voIonte de Dicu , Ic 7 mars 1659 (XII, 150, Dodin 567), it sernhle demargtrcr Lin passage de Benoit Cie Canfield, it ne me semble pas
marque par lui: on n'v respire pas la meme ambiance.
Les textes qui notes restent n'evoquent guere non plus la vole
negative, la connaissance ignorance; ils la sous-entendent tout de
meme, an moires sous Ia forme ci'une insistance constante, reprise de
Saint Paul, sue I'incomprehensibilile des voles Cie Dieu et I'abandon
la Prop iclc•nc^.
Mais on u-ouve pourtant cites lui one reelle mystique do Dieu,
SOUS le double aspect de ('adoration et de ('amour total, saris reserve,
cherchant uniquement sit gloire, son honneur , d'ou IC necessaire dcpouillernent.
a - Le sons de I'adoration, de la "reverence", se trouve dons de tres
counts phrases, ainsi le 26 Sept. 1659:
"Sate.- volts, Ines /reres, que Ie prennieracve de religion est do loner
Dieu ? Disorrs plus, cola va mMie avant le sacrifice.... !1 /ant recommitre l 'esscucc et l'existe nice de Dieu et avoir quelgrte recorl13$

uaissattce (disceruentent) de ses perfections avant de liti of frirtnt
sacrifice; cela est naturel".
(XII, 326; ct XII, 109)
b - Les passages st- l'amour de Dieu, par contre, ne nlangucnt pas;
inais it nionte , aver le mcmc souffle que Sainte Thcresc19 , qu'un amour
qui en rests aux sentiments nest pas anthentique.
Aux niissionnaires , sans date:
"Aimons Dieu, rues freres, aimons Dieu, mail que cc soft aux
de-pens de nos bras, que cc soil a la sueur de nos visages. Car
bien souvent taut d'actes d'amour de Dieu, de complaisance,
de bienveillance, et autres semblables affections et pratiques
interieures dun (astir tcnch-e, quoiquc u-i•s bonnes et ties desirables, soul lleanlllotlnS tees Stlspectes, grand on ll en viCllt
point i la pratique de I'amourelfectif. «En cela. (lit \otc-Seigncrnl, mon Pere est glorifie gee vows rapport ice heaucoup de
belt." Ft c'est a quoi eons dcvons hies prendre garde: car it v
en a plusieurs girl, pone avoir I'extcricru- hies compose el l'intcrieur rempli de grands sentiments de Dieu, s'arrctent a cola;
ct quand cc vient all fail et qu'ils se t-ouvent daps les occasions
d'agir, its derneurent court. Its se flattent de leer imagination
echauffee; its se contentent des doux entretiens qu'ils out avec
Dieu Bans I'oraison; ifs en parlent mane comme des angcs; mail,
an sortir de la, est-il question de travailler pour Dieu, de souffrir, de se mortil'ier, cl'instuire les pauvres, d'aller chercher la
brebis egaree, d'ainler quit lour manquc quelque chose, d'agrcer
Ies maladies on quclquc autre disgrace, hrlas! it n'\, a plus
pel:sonne. IC courage leer manque. Non, non, ne IIOUS t-ompons pas: 'Totem opus nostrum in operations consistit' (Tout
note travail consists Bans Ies oeuvres)„
(Xl, 40-41, Dodin 905-906)
1+lais ces precautions prises , it sail parler de 1"'amour affectif"
davantage sur le plan psschologique , it est vrai, que slur Ic plan "ontologigtlc " du don do Dieu.

Aux missionnaires , sans (later:
"Or, it taut noter que I'arnotu- se divise en amour affectif et effectif. L'aniour affectif est tin certain ecoulement de la personnc
aimante en l'aimee, on bien tine complaisance et tendresse (Ili I on
a pour la chose qu'on aims, conlnlc Ic pere pour son enfant,
etc. El l'amour effectif consists a faire Ics chases Clue la per-

Dcmcurc., ehap. III, n 8-11. Trail. Si. Auctair. DDt3 p. 941-942, el 7'
Demeure'. chap. 4. en particuher n 6-7; DDB p. 1034.
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Sonde qu'orl almc commande on desire, et c est de cette sotto
d'arnour que je parle et Notre-Seigneur: Si quis diligit me, sermonem rheum servabit."

(XI, 43, Dodin 909)
Aux Filles de la Charite, Ic 19 ;cptcmbre 1649 (TX, 475-476, Cornbaluzier 314-315), et surtout Ic 9 Irt tier 1653:
"Porn' ions faire entendre ce clue cest que cot amour;, it foul que
ions sachiez qu'il s'exerce en deux manieres: lime of e' ctire, et
l'autre o f /cctive. L'a,nour of f ecti f, c'est la terud'esse parrs l'antot,r.
Vous devez ai,ner Notre-Seig,reur tendrernent et affectiomternent, corrnrrc im enfant qni ne pent se separerde sa mere et crie
'f%lanrart" des gtt'elle se vent eloig,rer. Aiu.si in, coetrr girl aime
Noire-Seigrretnr ne pent sot, ffr-ir son absence et se dolt terrir l lt,i
parcel ani raffectif; lequel prodnit l'arnouref ei ctif. Carle premier lie suffit pas, rites soetirs; it fail avoir les deux. 11 faro tie
1'amom of fecti f passe, a l amour e f jecti f, qni est 1 fxercice des oeuvres de la Chariti, le service des paio'res entrepris avec joie, courage, consta,tce et amour.20"
(IX, 592-593, Comb. 391-392)
Nous pouvons volt dans ces passages un echo a Sainte Catherine de Sienne, dont it ILL au moins la vie, et it Sainte Therese, qu'il a
rue: "Ici, Ic Seigneur- ne Woos demande quc deux sciences: cellos dc
1'arnour de Sa Majeste et du prochain, ... Nous reconnaitrons, cc me
semble, que noun observons bien ces deux, si nous observons celle d'aimer noire prochain: cc sera Ic signe le plus certain; etc.21"
Paul Agaesse marque bien cc lien indissoluble, clans Dictionnaire de Spiritualite, "mystique", 1980-1982.
C Sol] anunu - etc Dieu culrninait cl ans Ic zdIe: zero d'aimcr Dieu ct
Ic faire airier.
Aux missionnaires , Ic 30 mai 1659:
";Voris So,rm,es choisis de Dieu contn, e i,rsrrnnre ,rts de sot, im-

20

II est instructif de comparaer ce "stile" ave celui de Saint Ignace dam sa

"Contemplation pour obtenir l'aotottr " (Exercises Spirituels, n 230-237): on v sent certes, un grand amour- de Dieu, mail on n 'v sent gucre que I'rttorl, et I'amour effectif. Curieusement, ses "motif' reprennent Ies idees du debut du "De diligendo Den" de Saint Bernard, mais pas la suite... Et pour rant, St Ignace clail aussi tin mystique de Ia Trinitc: C/nisnts. Janv.92, n Iii, pp. 106-108.
21

i` Dentetn-es, chap. 3, n' 7-8; DDB p. 941. 1F1 traduction DDI3. Ni. Auclair.

suit de pill, pries I cspagnol.
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intense et paternelle charite, qui se veitt etablir et dilater darts les
(tines.... Notre voc ation est done d'aller, non en tune paroisse, rni
settlement ern mn eveche. mats par route la terre; ei quoi %aire? Entbr-aser les coeu s dc's hoinines, %aire ce que le Fils de Diet, a fait,
lid qui est vemi mtettre le /iii an monde a/irr do 1'cm/lamnrter• de
.urrt amour. ... /I c,%! dome vrai que je suis ernvtwe, Ito!! senlernent
pour ai ner Die,,, m ais pour le /hire airmen. line rue su%/it pas d'airner Dieu, si mrom procltain rte 1'aime."
(XI I. 262, Dodin 680-681)
Et vetenons cette d l inition du zele, aux missions Iaires, 22 aotat 1659:
"Le :tile corrsiste darts tmn par- desir de se reudre agreable a Dieu
et toile art proc•Jtaim. ic/c potireteiidre i'cmipire de Diet,, zele poor
procmrer le sahu die prochain.
Ya-t-d rien nu monde de plus parfait? Si I'amtourde Diet, est tin fits,
le :,tile err est la /lammtc; si I'arnourest tnn soled, is ;i'le err est le ravo) i. "
(XII, 307, Dodin 728)
d - Le travail de Dieu en nous: le depouillement, I'aneantissement
M. Vincent tie le voit pas uniquement sous Tangle ascetique,
sous cet angle "logique " qui fait que l'autre ne peat entrer si je Buis
plein de moi-meme, comme I'on pourrait interpreter sa phrase,
adaptee de Saint Paul, citi•e p . 9: "II taut done, Monsieur , volts eider
do volts-nterne pour volts revi•tir de Jesus-Christ." (XI, 343, Dodin 307).
Commc Saint Paul, et avec I'Ecole Fran4aise, it volt cc depouillement de noun-meme sous Tangle theologique-christologiquc et
mystique, lettre a Antoine Portail. Ier mai 1635:
"Ressom'ene ;.- vous, Alortsieur, que notes vivotis en Jesus-C'hrist par la retort de Jestts-C/t, ist, et que mutts devous mtourir en./esus-Clmist par la vie de Jestis-C/irist, et que notre vie Boil titre cachee err Jesus-Christ et picnic de Jesus-C'/rrisi, et que, pour Mourircotrmne.lesus Christ, it lattl vit recomtmte.lesus-Christ. Or, ces
fotulerments po.'es, dotmumrs-nuns cat m e'pr•is, it la homte, a 1igmornimie et desavouoti .% le.% hotunetus gti'ort uous rend, la bonne reCputatiorn et les applaudissennents qu on uotts donne et tie jaisons
rien qui ne suit a eerie fin."
(1, 295)
2. Une mystique de Jesus
II partage aux autres sa contemplation de lame do Jesus.
On sent egalenient ici Lin souffle qui dCpasse la simple inflexion intellectuelle et meme la simple emotion affective d'un hornme passionne pour Jesus, on peewit Line vibration qui doit venir
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d'aillcurs, dune vie intime avec cc Fils de Dieu, par le don ele sun Esprit.
it Jc 4is adoraleur du Pere, et pauvrc des la Trinity, parce quit recoil
tort Lill PL'lk*:
Aux missionnaires , le 13 decembrc 1658:
"Qu'es1-ce (/fit, !'esprit de Notre-Seigneur? C'es1 tilt esprit de parlaite t'hai te, rt,ntpli dime rnern'eillefise ecliute de /a divilliti;ct dull
clestr in/ilti dc' /'honorer diglternt,llt, true courtaissallc•e Iles grattdet us de .art Purr lxx a !es aril rirrr rt less cvoller (exalter) lilt c.cuu r n neut.
II err a uue ci haute estinre gfi 'il lilt /itisait hommage de mutes
les choses qui elniertt err sa pe'r :s ortrle sacree et qui err sortaicut,il lni atuibuait tool; it rte ion /alt pa s dire que sot doetr•iue /ill 1,a
do 'iillle, ntais illy relerait if sort Pir-e: "Docn-irta rhea iron est 1ilea,
sect ejus gtci rakish Pitt, Paris (Ma doctrine nest pas de mot, ntais
(IC Celui gtri nt'a envovvc, IC Pere .lean 7,16)" Ya-1-il tole plus
haute estilne gut, tel/c du l-ils, qui c'st cgal an Pcly et girt pourtant recommit le Pile potu I atuetn rt set! priuc ipe de null It, hie It
ghli est ell hri? Et sou amour, quel etait-il? Oh! quidl amour! O
1flora Saz,vetu-, quel amour t 'ak'e, -rolls pas port('n roue Pure! Eli
poto•ait-il atvrir for plus grand, rates /reres. girt, de saueantir
pour/ui? Car - saint Paul, parlant de la rnri.ssance due Fib; de Dieu
stir la terre, (lit gtr'il sest cute'culti"... (Philip. 2. 7).
(XII. 109, I)odin 525)
h - Jeste. Iliuluue d' amour.
En pleinc conlyrence , oil en pleine lettre, it laisse echapper de
idles effusions sur Ie Christ, qui sort d'autant plus rcvelati ices qu'il
na jamais pretendu ycrire d'ouvrages de mystique.
Juste a la alike (IC CC qne 110111, ve11011s dC lire. CC 13 dretntbre I W;8:
"Ell pouvail-il telrroigller tilt plus ,l;rcntd quell )notu•curl par a mour
de lu nuuriere yrr'il est 1tort? (.lean 15, 13 ). O auuuu de 1turf Scur1•eur! of amour! roils etiez iru•onrparablemertt plus grand qne les
alrges n lint pit corupreudre et ne c•rnrrpreIu!r- ortt jaruais ! Sec hilruiliatirnrs n iemieul gfi'rtnurllr, son fialail gtr'ctrlurtn-, ties son /)lances
gtt'curruur, srs ,raisons qu'anlour, et lollies ces operations (- activiles) iraerielnv's e'1 c'.17elit,lnc. Ii i'taient gtte des acres n^i/CR's de
son a(llo1w. Sou amour llri a dorlne 1111 grand lu(rpris du lnortde,
me pri.s de' !'eyn it tilt 1?lorlde, lucpr•is des bie us, nl(%pris des plaisirs
et ruepris de.% lu,nneurs. )'hilt tote description de 1'e'.spril de Notre-Seiguefir. duquel110115 devour rlr•e rereeltcs, qui est. err fill urns,
d'avoir toujouv% true grarrde estinre e1 tilt grand antotrr pour Diete. "

All, 109. Dodin 525)
he 30 mai 1659, it park dc la charity mix missionnaires:
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"Regardous It, Fits de Dieu; oh! quel co ur de cltraite! quelle llantrue d carrot,'! . Iort .lesus, dines-irons, Voris, nn /wit , s'ii ions plait,
qui ions a tire (lit lie! pour Ve,ir- souffr'ir la rnaledictiorr Ile la ter-It', taint de persectui un.s el de lourweln.s (live t'ot.s V at'e: re4•us. C)
Satn'e ur, (i source (It' I amour n,rrilie jtcsytr a Doris et ittsgtt a nrr
.cttpplice inf(irnc', gtci t'11 cola a pltcs air,e Ir prat' hairr (lire ionsme-tile? boils M's t'e'rra mils exposeric tallies ?U),' ?insert's, preitdi'' la
10rine de pecht'iir, metier use tie souffrartlt' el sou/li-ir tine tuort
lrorneitse pour,utr.s: t' a-t-il curt amour part'il' Alain qui p01117-ail
ainnerd'rue,iattii'u' taw surerlriltelttt'? /l rt l• a gtle Notre Seigrreiu

qui soil si epri.s de / a,tour des creatures (live tit, quitter le (mite illMM Pere pour ierrir premire tat corps cu jet (lit x- in/invites . Et Ixrtcrquoi.' Poturetahlirvial ' ioits parson exerlglle et sa parole la charity (lit prochairr. C"est t-el amour qui 1'a cruci/it' el qui a /air cent'
production admirable de riolre rt'demption. O messieurs, si riou.s
(0 101rs ulr pea dc' eel (,outer, derrtetirer'ioirs-,ruins It's bras cr'uise's'"
(XI 1,2_02-263, Doclin 683)

Cela n'evoque-t-il pas Saint Ignace d'Aniioche rcricant aux
Romains : "Amor meus crucifixes est", "Mon amour it ete crucifix"?
(7, 2: Sources Chrctienncs n" 10, p. 134-135)22.
I, - Comment it vivait cc( amour de son Pert el des hommes: intintitc a\ec soil P&rc.
Avcc IVs missionnaires, Ir 21 fcvricr 16-59, it se laisse aller a sit conIrntplalion:
"0 atom Sauienr Jeesu .s-Christ , qui ions etcs samcti/ie a/in que
lei homilies / iesse'rrt t(ttssi salrctiliCS, qui at 'e,• llti les rovatcrnes
de la terre , tears ric •hesses et let,- ghnre et it are:, eu it coe ur que
It, rit;ne de inure Pere dams les times , si taus aiez t'ectl course
c'ela aiec tut antic sous - iiier,e, etant Dieu par relation it totre
Pere , que ne devoii s-,aus pas faire parr toes i,riter•, 1OUS qui
,arcs ate: tires de /a portssiere et appelt's pour observer ios coirseils el aspirt'r(a la per /retiurr! ,/i! Sei^ ,c,r, tire;.- marts apres toils,
Brines-notts la grace elchttrer err la pratigtu ' ill, l'an'e exernple et de
more regle , qui ions pone it clrerclrer It, rat 'arane tie Dien et sa
justice, et it uotcs abamdomner a liii pour lout le reste; faites qut'
votre Pere regime err IIO11S tt r'eglte: - t' t'otts-Ilteme ell ,oti s /ai.sllrrt
reglrer en t'ort's par la liri, par l esperance et par l amour , par I'hu-

-- Le texte por•te: '0-6s": contme I'explique la Hair des Sutures Chreticnncs,
Ignace. I la suite de Saint Paul. visa ii prohahlernt•nt I'amourcrce ct sensible. le %ieil homntr. Main a la suite d'Ot igcnc, route la traditions a vu Jesus, c conrpris It' Pseudo-Dann.,
qui s'rn auturise pour christiauisci cc tome eta I.,rtiuri Ies ,tecidcntau\, yui
lis,tirni la iraduction latinc; c•i Saint sinsent fantail siucnrcnt In dons cut esprit.
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nrilite , parlobeissance et par l'union attic noire divine Alajeste. 23"
(XII, 147-148, Dodin 564)
3. Une mystique de Jesus dans le pauvre
Monsieur Vincent, qui a connu des moments de melancolie daps
les annees 1613-1616, avec Line ten-ible tenlalion contr la lu0i, ne cont;oit
plus qu'on s'enferme daps ses petits problenres antic DieLi: seal Dieu
l'interesse, mais pas pour Iui seal, et le Me de Dieu rejaillil sat- Ic prochain, surtout sur celui qui soultre, qui se peril, et en qui it oil Jesus continuant sa passion.
C'est Line des Iles de son anthropologie, en meme temps que
l'aspect tres personnel de sa mystique.
Aux missionnaires, saris date:
"Quand on a ressenti err soi-n0ne des faiblesses et des rribttlatiorts, Pon est plus sensible a celles des attires.... t%otts rtignore;.
pas que Notre-Sei"rteur a voila eproiirer stir lui tomes les ntiseres. ','ions avons till Pontife, slit saint Paul, gtti Bait contpatir
a nos infirnrites, parse qu'illes a eprotrr'ees 1ui-m0its:' (I lebrcux,
4, 15).
Oui, 6r Sagesse eternelle, vows are:, voulu eproto'eret prertdre sur
noire innocerue persornre tomes nos patrt'reies., Ions save:, Alessieurs, qu'il a fait cola poursauctifier tomes les afflictions attxquelles uous soruures sttjets, et poll)-etre 1'orighial et le prototype de tolls les etats et les conditions des hollnnes. 0 limn Sattvetne, roils qui rtes la sagesse increee, vows are: pris et ellrbrasse nos nliser'es, rtos confusions, nos humiliations et infamies, a
la reserve de !'ignorance et (111 peche*. ""

Al, 23, Dodin 885)
Et cc portrait frappant , sans date, aux missionnaires:
'Je rte clois pas cortsiderer Lin paut're pav'san on tote pauvre feintrue scion leurexterieur, rri selon ce qui parctit de la portee de leer
esprit , d'autant que biers souvem ils Wow pas presgtte in figure,
iii 1'esprit de personnes raisortrtables, tam ils soot grossiers et te rresi res. Alais tourne: la inedaille, et vows verre:, par les portieres de la 10-i, que le Fils de Dien , qui a roulu titre pcun're, uous

On a ici tout "le stile" de la mission. Vincent a pent-ctre lu Saint Titania,,
qui fait remarquer que normalement, daps une mission, 1'envove quitte celui qui I'envoie, pour tiller aillertts. tandis que dans la Mission du Verbe, it s'est fait homme san,
quitter son Pi re (Somme Thvologique, lit. q 43, a. I. it 3). Nous avons la, en ellet, le stile propre de la mission apostolique, aux antipode, de 1'activisme: mission anintce. d,
namisee, par la contemplation, par une presence, on feu interieu . M. Vincent. comme
tome I'P.cole fhancaicc. N insiste sans ce se.
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est represettte par ces panties; qu'il tr'avait presgite pas la figure d'utt ltotttttte eft sa passiott,et qu'il passait pour Jou clans
!'esprit des C;entils, et pour pierce cle scandale clans celui des Jui js,
et avec tout cela, it se qualitie l'evangeli.ste des pauvres. 0 Dieu!,
qu'il fait beats voir les pant yes, si nous les cousiderotts err Dieu
et daps 1'estime que Jesus-Christ en a faire! Mais si nous les regardotts selon les sentiments de la chair et de 1esprit ntondaitt,
its paraitrottt meprisables.
(XI, 32, Dodin 895-896)
C'est pourquoi on se trompe lourdement en ne vovant en lui
qu'un "Pere des pauvres" compatissant, Lin geant de faction; le service des pauvres est vu par 1ui sous I'angle dune experience spirituelle.
Et ('article du Dictiotmaire de Spiritualite inclut bien I'amotu- du prochain dans la mystique: colonises 1980-1982.
Chet les Filles de la Charite, le 16 mars 1642, Monsieur Vincent vient d'evoquer la Passion de Jesus; one Soeur ajoute: (IX 65, Combaluzicr 44)
"Uric soeur remarqua qu'il etait bon, en entrant clans la chambre des
malades, de voir en eux Notre-Seigneur en Croix, et de lent' dire que
leer lit dcvait leer representer Ia Croix de Notre-Seigneur, stir laquelle ils souffrent avec lui."
De nos joui:s, on n'oserait plus dire cc la svstematiquement; mais it reste toojours actuel de vivre de cette lot.
Cette presence de Jesus clans les pauvres va si loin chez lui qu'on
pourrait presque parley dime "presence reelle"; tin pauvre est on des
liens de la rencontrc de Dieu.
Aux Filles de la Charite, 13 fevrier 1646:
"Un azure motif Line soeur Pa encore dit (vovez, Hies soeurs, je
ne parle que pct- vows), cest que, servant les pciut'res, on serf Jesus-Christ. 0 aces Jilles, que cela est t'rai! Vous servez Jestts-C'ltr7st eft la peisonrte des pant Ies, et cela est attssi vrai que nous
sottmtes ici. Une soeur ira dix fois le jour voir Ies malades, et dix
lois par jour ells: e t-oui'era Dieu.... Allen, voirde pauvres jorcats
a la chaine, nous v trouverez Dietz; servez ces petits enfants,
eons v trouverez Dietz. 0 tiles filles, que cela est obligeant! tons
allez en de pattrres rnaisotts, nzais vans v tmitre: Dien. 0 ties
tines, que cela est obligeattt encore rule fois. 11 agree le service que
vows rende<. a ces malades et le tient fait a ltti-ntettte, Conine nous
coven (lit.
(IX, 252, Comb. 170)
La consequence, c'est que nous ne unisons pas noire oeuvre, mais
celle de Dieu, que nous ne laisons que representer, cc qui renouvel145

le la necessite Lie noes eider de Woos-memo.
An". rnissiounaires, Ic 6 deccmbrc 1 658:
"Noire

vocation est do11c titre Conti n ltat io il tic lei

s icim e, () It,

pour be rnoilrs, die liti est rapportaaie dales ses circotlstalices. ...
Oue irons sovon s appeles pour Me consorts el participants arts
desseins ills Fibs tic Dieu , cola stu7)a se untre cult' ideulent .... Lest
tin of/ice si relet 'e d'evart eliser lc' s pauvres , gue c'esi , par excellence, 1'ol/ice du Fils de Dieu; et uotls v Sw) II1es appliques conllue des i n struments par qui be Fils de Died c o lltilttie de' hire (Ill
ciel ce qu 'il it /ait cur la terra."
(XII, 80; E., 496)
Et aux Filles de la Charite, le 1 1 novembre 1657:
"Votes etes destinees pour representer la bonze de Dien ci l eudroit
de cc' s pauvres ntalades."
A. 331-332, Combalurier 686)
Noun pouvons comprendre que la furmule: quitter l'oraison,
on la Messe , lorsqu'un pauvre appelle, "c' est quitter Dieu pour Dieu"
qui revient Si souvent souvent Cher lui , nest pas Lin simple slogan d'activistc, Oil tine vue de foi facile: c 'est tout Lill programme de vie mystique a longueurdc j ournee , et iI developpe longuement tolls les movers
a prendre pour laisser Dieu sous irnprepner a ce point24.
4. Une mystique dans la vie ascetique
Menx• clans ses exhortations morales, it volt Ies yet-tus non Serilement Sons Tangle moral, et relationnel, mail soils Tangle theologal
et mystique. Deu.x exemples:
a - L'I ICMILITE se shoe d'abord par rapport a Dieu, seulen ) ent ensuite par rapport a I' homme.
Aux missionnaires, 18 ayril 1659:
Notts ne connaissons pas "l'liumiliie conane Notre-Scignetir, gni,
err la pratigilaut, ell l avail la hauteur, la pro/ondett r, la loutnetaci la lar;; eur, et scrvait be rapport citt 'elle a cuts per/ectiorls de diell
soil Pere , it hi vilete de set creature et de I'homme pecbetnr. Noels

24 Saint Vincent attribue cette tormule it Si Thomas d Aquin (X. 693; Comb.
923). On a I'idee dans Somme Theol. 2a 2ae. q. 83. a. 14 debut; q. 187. a 2, milieu; q. 188,
ad I inn. La lurnnile est chez Saint Ignace (Dict.Sp.. col. 1981 ). Philippe Veri (Buureau:
liner. p. 1 3 ). Bernlle (Orcihal, p. 28): it v a tine lorntule equivalence ehez Ru -
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ere verrons jainais Cela que fort obsclrre'lrrerit; lleallnloiris, dares
nos ienebres, avorls c•onf iarice que, si uous connlteii -orts a avoir
affection pourles humiliations, Dieu inetira et atiginentera en
Rolls Celle i'erlii par lcs acres c/li'il li o ns eii fern faire."
(XII, 209, Dodin 626)

De plus, Dieu remplit les times vides d'elles - m6mes; ct aind e la vertu a la I11VSti(Iu e.

Si encor e o n passe

Aux missionnaires, en septembre 1655:
"C'rove<, ntoi, Messieurs et rues fares, curve:.-rnoi, cest uric niaxiinc iiifaillible de Jesiis-Christ, gue it, voris ai sotn•errt auuolicee
de sa part, que, dabord quint coetu est vide de soi-merne, Diett
le renrplil; cc'sl Dieu qui derrleure et qui agit la-dedaus; et c'est
It, desir de la colifusion qui worts vide de itous-ntemcs, c'esl Phrlmilite, la saiule luvuilite: et alors, ce rte sera pas ;ions qui agirorts, inais Dieu err Dons, et tout ira bieu.25"
(XI 31 1-312, Dodin 269)
Dian petit reinplir les coeurs humbles pal•ce que, justenlent, its
lni laissent tonic la place, its le laissent exister! On pourrait resumer
ainsi IC passage suivant: ' L'HUMILITE, C'EST L'ADORA'TION".
Aux missionnaires, Ic 22 aunt 1659:
'T'hurnilite consiste a s'aiieaniir devcurl Dieu el a se denrttire sointc^rne pore placer Dieu dons sort coetir... L'antbitiou fait gtr'tote
pesornre s'elablil, cherche la bonne renouunec, que Pon disc: "La
voila! ". L'ltuniilile fait qu'cllc .s'ueautit, alb i qu'il n', alt que Dieu
soul qui paraisse, Cl qui la ,i'loiresuit rerrdue.... PAR 1.71U:AIJLJTE,
VDUs nines ciiicaittissoris ei i:i'A8L/SSO;VS DIEli SOUVER 1/N L'7 R/: "
(XII 304, 305, Dodin 724, 725)
Dira-t-on encore M. Vincent terre-a-terre?
b - La SIMPLICITE:
P. Ile aussi est vue d'abord en Dieu. Avec les missionnaires. le
2I mars 1659, Vincent precise d'abord qu' elle n'a rien a voir aver ]a
niaiserie ; puffs it en vient a in vertu:
'11 V a tine azure si uplicile qui a giielque rapport avec DIED. Olt!
la belle vertu.' Dicu est inl cur simple, grti ere recoil auc un att-

2:

Sur le curer vide rf Gallemant. citr par J. Orcibal: IA- Crurlinrrl rle Brrulle,

Ccrt, is 41.
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are titre , ... c'est tint titre pill-, qui jamais tie sou/jre d'alteratia,.
Or cette vertu (lit Createi,r se trouie en girelques creatures par
co,tmttttiicatiott. "
(XII, 172, Dodin 589)
5. Dans la perspective des noces spirituelles
Enfin, it n 'hcsite pas a evoquer la perspective des noces spirituelle,, non qui: noes Ic merit ions , mail parce que la misericorde de
Dien vent ainsi clever de pauvres pccheurs.
A on frcrc mourant, cn 1645:
"Il est certain qu'un des plus Brands homieurs et la plats grande
gloire que rots tiles plus capable de hit rcndre a present, c'est d'esperer do totae l'etendue de votre coeur en set haute et en ses iterires in/ittis, nonohstant cette i idignite ttecessaire et ces intidelites
co, rises par le passe; car le trove de sa itisericorde est la graltdeurdes /antes a pardonaer. C'est cette coif lance qu'il attend de
ions ... Voici encore le i'rai temps do vows exercer beattcoup darts
de frequents et ardcnts acres d'a,noii- vers noire cher Maitre; et
ces beaux antes d'esperartce, si agreables a sa divine Allajeste, que
vous venez de taire, i oils v doive,u achenriner: car, sit esi si magrii jique, si liberal ct si bolt que roes esperez, west-il pas rrai qie
volts are:. rat grand sujet de vows eclater et dire: 'O Dieu de ntori
coeur! votre i,tfinie bonte,ie ire per,iet pas de partager,ies allections... oh! possedez, vows seal, ,nor, coed- et nut libcrte! ...
Oh! mon unique hies! ... O rnon Dieu, en lace du ciel et de la
terre, je volts donne anon cocur, lei gu'il est.'... Oni, moll tres Cher
t e,e, it est vr -ai, et it ,t en fata attcune,neii dourer, guc. (a ere toujotas
le bolt plaisir de Dieu que sons 1'aiitiez, inns notaninent a ce
point.
C'est a/in (lite ,ious /'aintio,rs gi'il rrotts a faits it son image et
resseiiblance, tit que Pori rt'aiite que ce qui est seitklablc a soi,
sinon eat tout, dtt m oi„s en quelgue chose. Ce grand Dieu, rrotts
creant clans ce desscin d'exiger de ions cette agreable occupation
de fainter et cet honorable tribut, a votrlu ntettre en ,ious le get-me de 1'arnortr, qui est la resse,nblance.... (Suit on rappel de toute I'oeuvre du saint et de 1'Eucharistie) ... Dolt ious vovez COnme par tolls les ruovens i,nagniables il.sesr ej/arce tie gagner stir
les ho,rine.s quils 1'aimassertt, ... Crave: que le phis grand present gate Notts satiric: ltii of fi-ir, c'cst celiii de votre coeur: it ne
vows dentande rien attire chose: Till, pracbe milli cor arum'
(Mon his, accorde-mot ton coeur, Pron. 23, 26). One si vos perrsees eons diseit gale c'est telncrite a air pauvre debitear et cheti f esclaie c/'a spires aux caresses et kaisers de /'!:'poux, dices-lour
Bite c'est Dici, qui volts le coitntctnde el- qui le desire."
(XI, 144-147, Dodin 83-87)
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6. Le Saint - Esprit et le pur amour chez Sainte Louise
On ne pent cvoquer la spiritualit6 ott la mystique - de
Saint Vincent sans evoquer Sainte Louise, qui ["tit durant trente six
ans non seulement la compagne de son action , mais sa disciple et son
cmule en vie spirituelle, et surernent mystique. Contentons-Woos de
deux points, complementaires de Saint Vincent:
a- La dispottibilite att Saint-Esprit. Elle nest pas ignorce de M. Vincent; mais Saint Louise la met nettement en relief. Dans one de ses
oraisons avant la Pentec6te 1657:
Cc n'est pas assez que vous m'enseigniez, 6 nlon Sauvetn•, Ies
movens de me disposer a la venue du Saint - Esprit, it taut,
neon ame , travailler tout de bon a en crier torts les empechements, et agir, oil plut6t laissez agir pleinement la grace que
I'Esprit Saint veut rcpandre clans toutes les puissances de noire titre ; et cc tie petit titre que par one destruction de mes mauvaises hahitudes.
(A 26 p. 807)
b - Le pia- arttour, la purete de l'aruour. Le mot et la chose Iui sons
familiers, ainsi qua St Vincent (ainsi, en 1660, aux Dances, XIII, 827,
13"). Il 1<audrait citer, parmi d'atttres, tome sa conference de 1058, stir
le pur amour, commentant le chapitre 12 de Saint Jean...
"Acquies4ons done a la volonte de noire tres Cher Arrant, afin
que ces paroles soient veritables en nous (quan(I aural ete. eleve
de tetre, j'attirerai tout a moi).... Notre vie doit done, apres tin
entier acquiescement de noire volonte it la purete du tres saint
amour, titre continuellement Bans ('observance de la regle que
noire Arrant Woos a donnee depuis son enlevement de la terre jusqu'a sit mort. Faisons done le premier pas pour le suivre
qui est de tout noire Coeur dire: je IC veux, mon cher Epoux,
je le veux, ... C'est done au pied de cette Croix sainte et sacree
que j'adore el Clue je sacrifie tout cc qui pourrait empecher la
purete de ('amour que vous voulez de moi, sans en pouvoir pretendre jamais aucune jouissance que d'etre soumise a votre bon
plaisir et aux lois que la purete de votre amour me propose....
Mon Seigneur, j'at eu je tie sais quelle lumiere nouvelle dun
amour non common que vous desirez des creatures que vous
choisissez pour exercer stn- la terre la purctc de voire armour.
Notts void one petite troupe, pourrions-nous y pretendre? ...
Vous vous aimez vraiment, puisque vous n'etes qu'un avec votre Pere qui a voulu Woos temoigner son amour en notes donnant son Fils qui est Vous. Et ... vous noes promettez d'ctre airnes
de votre Pcre, de venir err nous avec votre Pere et d'v demeurer Si nous vous aimons. Puissance de 1'amour! Admirable tresor cache au plus intime de 1'arne... Excellence de I'homme! qui
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to pourraiI connalire! 0 Amour pur, que je vous aime' Puisque
vous ctcs Bert comme la mort, separez tout ce qui vous est contraire en moi. Pratique du pur Amour. Nous voici done, mon
Seigneur, all pied de votre Croix... Agissez lortement, unissant
neon amour it votre Amour- triomphe de ]a vie."
(Ecrits, A 27 p. 816, 817)
Inutile de preciser, c 'est assez clair, quit n'v I ii nut rclour de
complaisance sur soi ; s'il v cut Line petsrmne donnce all prochain, unissant le zele de Dieu an zele du prochain. Cc lilt bier clle . iNllais c'est
clans cet amour purifie sans cesse qu'elle puisait son erierg ie...2'

C_'- En mwiierc tic, CONCLUSION
Ces textes semblent parley par eux-memes. An lectern- de juger Si Monsieur Vincent merite oil non de prendre place parrni ccux
qu'on qua]ilie de "mystiques"...
Au terrne do cette rruluctc, on petit Sc demander cc que 11onsieur Vincent doit a ses dilfcrentes sources, qui soul nombreuses, et
quit indique clairement, et en gnoi it se revcle personnel.
On retrouve chez Iui, sans que cola Passe probleme , les marques
de I'hnitation de Jestis - Christ et de Saint Francois de Sales, qui semblent
eux-mane dcja faire tine svnthcse entre les divers courants. Par contre,
i] a Ctgalement suivi des prrsonnalitcs apparemmeni pcii conciliables.
Ainsi, it se refere a la lois a Saint lenace de Lovola c-( a Sainte Therese,
aussi antithetiques que peuvent ]'hire la met bode et ki „ )Ji plessc, la propension aux " exercices " ascctiques concur comme Ies excrcices mi]itaires,
et l'aspiration a la contemplation , ( mcme Si - Therese a connu des Jesuites el se donne i ]'action , el mane si Line mystique trinitaire est attestee
chez Saint Ignace , cf Christus , n" 153, janvier 92, p. 106-108). 11 semble
pourtant que Vincent air reussi Ia svnthcse, avant assirnilc asset de
methode , tout en insistant stir la souplesse et ]'adaptation, ct poussant
a I'ascL•se tote en invitant a se laisser faire " suavement" par 1'arnour de
Dieu, ntcrne Iorsgn 'il tape fort, comme IC sculpteur.
II laudrait completes le tableau par les points qu'il a en cornmun avec Berulle, (dons it tut des tout premiers disciples. aver Bourgoing, et quit n'a jamais renie), et Ies auu-es fondatcurs de cc qui a
ere nomme 1'Ecole Prancaise:

A detaut du milt. on tIOLiYi dcia Wile tin'nnntc du pill anrcnu'. ("purer intcntin
cnlunta( is"), dins Saint Bernard. awe Line critique de la "propricui : De diIigendo Deo.
10. 12 el 15, el chef bier dlnttres spiritucls. Y ctnnpris ]'Imitation. Mais Gerson taisail
deja rema quer que les temperaments exteriorises renaclaient a la contemplation, cl cr.
la sera asset clair chez Bossnet.
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• Place londamentale de la Sainte Tninite, de ]'adoration, et Lie Jesus
adorateur du Pere.
• Place centrale de ]'Incarnation.
• Cori tern plat ion de Jesus centrce davantage sur l'interie>n- de Jesus
que sur 1'histoire evangelique.
• Sens clu bapteme, clu sacerdoce baptismal, et de la vocation des laics.
• Sens du sacrifice de Jesus.
• Sens de la Mission de I'Eglise, laTcs compuis, poursuivant cells de
.1esus-C1rist.
• Et scu-tout, on certain "style" plus humain, plus cordial, propre
specialement a I'Ecole Ft-am wise -- et qu'on trouve dCja cher. Getson'-Cc quit a en propre, c'est non sculernent le service prClCrentiel des pauvres, non seulemcnt la hantise permanente des pauvres,
des malheureux, des times qui se pendent, mais cette part ti-es peisonnelle
de sa spiritualite: ]a mystique du pauvre, image do Jesus, membre du
Corps de Christ et ami de Dieu...
Certes, Ics attires ont eci-it des u-aitcs, ()it Lies m6nioh-es, des
lournaux intimes. .. Vincent n'a jamais voulu clue tin ecrivain; mail it
a voulu former ses disciples a cette spiritualite, et les plus humbles
aussi Bien que les plus instt'uits, et it les a formes davantage par la parole vivante, par les cchanges, ]a dvnamique de groupe, dir-ions-nous,
que par I'Cenit, hormis ses nombreuses lettres
II s'epanche, en fait, tuts souvent, oralement ou par Colt; mars
Iort brievement, cc sont des fulgurations qui tui echappent , laissant
Mil' lc feu interieur... ll n'a pas le temps de rediger de longs eaites
oil confessions, - on pas le gout, plutot: trop preoccupc des malheurs
du temps, ct du souticn de son immense famille, pour oser se delecter a revenir stir ses oraisons et ses moments (I'union ou de lutte avec
1)icu. Mais on les percoit asset, clans le pert qui lui cchappe Si souvent...
Cependant, it insistait enormement stir ('importance capitale
de la lecture! mais c'est les atttres qu'iI faisait lire27. Cola I'empccherait-il d'etre tin maitre en vie spirituelle? et niembrc de I'Ecole Fran;aise, ni nmc s'il Pest a sa fa4on?

n'AIpI,m. e Rodriguez a Jerome l ullernant et Tauler... avec ceux que j'ai
mrnti''nnc, Li-dr,.u
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STUDIA
MARGARITA NASEAL
PRIRIERA HIJA DE LA CARIDAD

Prese„ tacici„
San Vicente es "genio v santo de la caridad". En on entocionante rnomento, aposto por los pobres. Aposto v gano. Desde ese dia,
comenzo a see oleo. Consider() a los pobres "amos v senores" que comenzaban a mandar en su vida. Con creatividad, que es don del
Espiritu, encontro roil lormas de complacerlos. Asi foe corn() biro
()bras rnaravillosas.
For coincidencia, en la lista de sus colaboradores figuran cuatro mujeres con el nombre de Margarita. Tan femenino como la perla o la flor.
• Margarita de Valois. La caprichosa reina de los galanteos v
del "te-quiero v no-te-quiero". En la corte de la soberana, el joven sacerdote desernpeno el oficio de limosnero v jug() con Dios
al al "no" de su conversion.
• Margarita de Silly, marquesa de Gondi, esposa del General
de las Galeras. Al encont ar esta Tina perla, el senor Vicente
vendio cuanto tenia. La cultivo con esmero v la eonservo euidadosamente en su estuche de porcelana. Insinuaba a los misioneros que la Ilamaran "fundadora" por su aporte en favor
de la MisiOn,
• Margarita Naseau, for del campo. Crecio espontanearnente en los prados de Suresnes, junto a pajaros v lirios de los que
cuida el Padre Celestial. Era apreciada por su candor N. amabilidad, N. porque "hizo camino al andar".
• Margarita Chetif, hostia viva, consagrada en el servicio de los
pobres. Prirnera suplentc de Santa Luisa en el gobicrno do la
Comparua.
Sin duda , la "consentida" Inc Margarita Naseau. Recordandola, aunque no la mencione expresamente , San Vicente dice:
"Se w,uv bier, que mrrchas de vosotras tierren caste espirit„ tare arrai,gado que no hay „adie e „ el o,,,r,do capa z de borrar la „tenor paste de el, v que esta gracia ha lido tan g,attde e n la mavoria
de ,,,,estrus hen„ar,as di/i u,tas que, si hubiera„ r'ir'ido e„ tie,i,152

pos de San Jeroninto, este Santo Itabria escrito sit vida con tanta pet/eccion que todos hubierannos quedado adntirados... I "
Me situo en la misma Iinea de las preferencias vicencianas. Voy
por Margarita Naseau. Para comprenderla, he recurrido a la fuente
original. F.scasos detalles. Sin la menor pretension de emular a San
Jer6nirno, intenlare colocarlos en orden, y a mi manera.
El proximo ano, si Dios quiere, celebraremos el cuarto siglo
del nacimiento de nuestra "primera hermana". Hace dos atios, fieles at afan de buscar ]as raices, nos encontrabamos con el autentico
carisma de la Fundadora. Hoy, le corresponde el turno "a la siguiente"
en el orden cronologico de la geslaci6n de la Compania.
Reencuentro gozoso con una atravente figura. Realmente,
Margarita es una for. Tratare de presentarla. No soy in estigador; nee
conformo con divulgar. Asi que... callare cuando no disponga de datos. Lo investigado es merito del P. Marcos E . Gonsalves , C.M., vercladem actor de to quc siguc. Pido disculpas por haber metido mi hoz
en rnies a.jena. Facil me ha resultado hacer cosecha con Iruto ya en
saz6n. One me dispense el querido actor. Si he escrito estas paginas,
ha sido porque muchas Hermanas no estaban en condicion de leer
sit estupenda obra "Margarida Naseau, a printeira Filha da Caridade"
en el portnguCs original. De otra forma, me hubiera ahorrado el trabajo. Ofrez.co mi reflexion. Ojala sirva de provecho.
A4artiniano Leon,, C..%J.
Barquisirneto, 1993.

I Sail Vicente do Paul. Obras Compleras - ES - IX p. 419.
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I. LOS PRI AIEROS ANOS

Q1101 era ClIa
EI agua se hace No solo cuando quiere Ilegar de prisa al mar.
Entonces, sin perder sit originalidad de fuente, adquiere agilidad de
Paso. En sit recorrido, fertiliza lierras y encicnde cascadas de llores.
Margarita , una joven con Hombre, bellcza v aroma de flor. De
fuente, se convirtio en rio . Como tan de prisa Clue fie "la primera".
Incluso , Ilego cuando todavia no exist iait Ilijas de la Caridad. Por eso,
gozo del privilegio de it abriendo caminos . Rapido Inc sit recorrido.
Pero lcrtiliz6 tierras. A sit paso , iban floreciendo nucvas v hrscas margaritas. Hoy, es como el aqua del manantial : Sepal de Irescura y fecundidad . Y, no hay macho mss que decir acerca de ella . Por la historia de la Compahia , no s61o cruz6 de prisa, sino de puntillas. Para no set notada . Lo poco que conocenios son referencias de San Vicente'-. Simples clatos . Por supuesto , insulicientes para redactar una
biografia . Y mends , si se pretencle dejar hablar a la biografiada.

Sliresnes, tilt salad lugar

Ilay parajes que han pasado a la post eridad conlta centros de
veneracion. Suresnes, por ejemplo. Punto de privilegio Para las
I I ijas de la Caridad.
Situado a pocos kil6rrtetros de Paris, entre el monte Valeriaito y' el rio Sena, se exlicndr on territorio conocido coltlo Suresnes.
Dcsdc el ano 810, aparece en las actas de la historia. En tiempo de
Marggarila Naseau, cra una aldca Clue no pasaha de los mil habitanLes. En sit rnavoria, vinateros; rnas preocitpados por sus vinedos que
por las intrig_as religiosas entrc catcilicos v protestantes. Tal vez, por
eso, en 1593 - un atio antes que naciera Margarita Naseau - Inc escogido por Enrique IV comp el Lugar para adjurar del calvinismo.

I by, Suresnes es Iasi tin barrio de Paris. Con sus 35.000 habitantes, conjuga ventajas e inconveniences de estar ceicano a Ia Ciudad. Los antiguos vinedos, imagen de tranquilidad y prospericlad, va
no existcn. En su Lugar, sc Icvantan enormcs cdilicios. I lasta la antigun igIesia parroquial ha lido rcconstrttida. Sus modernos vitrales
reproduccn dos cscenas de Ia vida de Margarita Naseau: Aprendiendo a leer mientras pastorea los ganados, y muerta en el Hospital de
San Luis. Desde el atio 1956, la municipalidad utiliza Cl nombre de
°esta ilttstrc hija" para identificar tuna plaza ptihlica. "Fambirn, San

2

Ibidem . p. 88-90 . Out ), teXt(S 1, p. 138. 189, 239. 240: IX, p. 88. 203, 233.

415, 541.731.
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Vicente tiene sit ventanal °homenaje de los vinateros de Suresnes".
(Naseau o Nezot?
En Una investigacion llevada it cabo en los archivos patroquiales,
se encontr6 este certificado:
"Ma 6 de julio de 1594. Margarita, hi ja de Leu f rov .Nezot v tie Denise Gloria, lice battti:ada v llevada a la fuettte bautisntal pore/ presbitero
Guillermo Gloria, el coal la intpuso el nontbre de Margarita Gloria, V•
Catalina Cochcrv" 3.
El pacirino, sacerdote, era do de la ne6fita; la madrina, alguna amiga de ]a familia. Poi- costumbre, en la Francia (lei siglo XVI,
se bautitaba a los Winos el mismo dia del nacimiento. Asi que, todo
nos induce a pensar que Margarita naciri el 6 de julio de 1594. El padie se llamaba Leufr•ov. Nombre, tarnbicn, del canto patron de la al(lea. Y, seg6n consta en el acta, se distinguia por sit apellido Nei.ot.
La "Sociedad Hist6tica", responsable de in im estigaci6n, concluvri:
En Suresrnes,
• Nunca existio el apellido Naseau, sino Nezot.
• Nezot se prestaba it confusion con Mezot. Pero ,.lam<is familia
alguna con tal distintivo tuvo una nina Ilamada Margarita.
Aunque carezca de fundamento, la hipotesis del "mal entendido" puede conducir a una ratonable explicacion. I'll senor Vicente, Lill sureno, no estaba lamiliarizado con la nomenclatura de la re,,i6n parisina. Margarita, una campesina, no precis6 clemasiado. To(10 1LIC de cridas. Y' conic nada se hizo por escrito, pudo haber on tnalentcndido. Margarita Naseau! Sono Bello. Y asi se transrnitio a la
posteridad-t.
La familia N'e:ot
Los Nezot, pareja feliz de pobres pero dignos campesinos,
Bran Linn familia tipo. Parecida a tantas otras del nnu clo rural del siglo XVI francrs . Al desaparecer la madre , el viudo esposo debi6 pasar angustias para sacar adelante a sus seis hijos. Margarita. la
mayor, se responsabiliz6 del cuidado de la casa v de los Winos. Posihlemente para 1629 - cuando el senor Vicente se encuentra con ella
por prinrera vez - ya ha lallecido tambicn rl padre. La nnrcrte de Leu-

Gnn4akes. Marcos..Maryarida Nascati. p. 15.
Ibidem, p. 16.

1:;

irov Nezot va it resuItardecisiva en las trascendentales decisiones de
hija.

su

Defunciones de nirios de tierna eclad con el apellido Nezot no
se registran en los archivos de Suresnes. Sobrada razon para suponer que la familia vivia sananlente v disponfa de medios suficientes
para la supervivencia.
;trace rrifiar y se pace nurjer
La infancia tiene por normalidad sit propia sencillcz. La tendencia a lo misterioso llevo a los evangelistas apocrilos a Ilenar de prodigios absurdos la niilez de Jesus. En torno a los prinleros anos de
Margarita Naseau, no ha funcionado el afan de milagrcrias. Quc tuviera la gracia de Dios no significa que hiciera malabarismos. \!ivi6,
sin Inds, una infancia normal. Es decir, que se comport6 con-to cualquier "nina buena" que juega con el cielo v hace travesuras en la tierra. Gracias a Dios. Porque no nos hubiera gustado una Margarita cxccntrica v Sin r'aices en el suelo.
La futura " primera Hija de la Caridad " paso los anos de la infancia en una alclea cle labradores . No, en tin invernadero que la protegiera de todo peligro . Por el contrario , conocio "la nlordedura de
la pobrera". Para una familia de campesinos , la existencia cotidiana resultaba penosa . Ocupaban la jornada con tr abajo Bien reglamentado;
disponian de poco dinero ; andaban mat vestidos v se alimentaban con
aqucllo que no lograhan vender . De este modo, su cristianisrno se hacia
realidad en Ia lucha por el pan de cada dfa.
Sin otra riqueza que el cielo v sus rnanos, una joven del cameo necesitaba ser polivalente. Asf clue, tan pronto comp pudo, Mar,arita comenzo a avudar a su madre en los oficios domesticos: Cocinar, acarrear lena, ordenar vacas, cuidar los animates del corral, etc.
Es probable que, al lado de la buena nurjer, aprendiera tambien a tejerv a remendar la ropa mientras entonaban himnos religiosos.
Con alecto materno, haria de enfermera en los simples Y Irecuentes
accidcntes quc sufren los Iahriegos.
El monte Valeriano se constituia en "el simbolo de la raza colnbatiente". Err villa tie Margarita, aparecia cubierto tie vinedos. Algunos,
propiedad de los Nezot. Las tareas de podar, escardar v vendimiar se
com•ertian en "tiempos tirertes". En tales ocasiones, Ia familia en picno colaboraba en las faenas.
La extensa planicie, cercana al Sena, donde "la hierbecilla
hacia que la tierra fuera hospitalaria", la rescrvaban los agricultores
para pasto del ganado. F.ra, adernas, lugar tie paz v felicidaci. Buc6lico v rnistico a la vez ,,it que alli se levantaba la ermita de San Leufrov. A imitacion de Margarita Naseau, todavia hov, podemos co-

rI ctear pc>r el "Parque del Castillo" o pascar por el "Camino de los MoI i nc t os".
Llevar la manada familiar a cse sitio debiu set- actividad habitual de Margarita. Al menos, San Vicente nos la presenta comp una
"pobre. vaquera".
Cuando el santo explique el origen de lit comunidad , ham referencia a la humilde condicion de lit primera llamada. "Al dirigirse
Dios a iota pobre canzpesina para yue hrrer-a la primera Hija de la Caridad, yuiere yue la Corzzparuia este Jzvtdada sobre pobres jovenes de al"5
La i•aquerila de Szrresrzes
En el siglo XVI , la poblacion de Francia Ilegaha, mas o mends,
a los veinte millones . Pero , unicamcntc en on 20 ° estaha alfabetizada.
Tan deficiente era la ensenanza publica que , aun entre los instruidos,
habfa quienes escasamente sabian cscribir sit nomhre . Como consecuencia de la discriminacion , las nntjeres cultas sumaban hastante
menos que Isis hombres . Nada tiene, pues, de extrano que una vaquerita
del carnpo permaneciera analfabeta hasta su edad adulta. Varias I lijas
de in Caridad de los primeros tiempos no sabian firmar.
Antique in instruccion no es medio imprescindible para pacer
el biers, rara vez, se puede dejar totalmentc de ]ado. Margarita. toda
amabilidad, "movida por una inspiracion del ciclo, tuvo el pensamiento
de dedicarsc a instruir a la juventud". 1', corno querfa aprender a leer
para ser util a los demas, Dios, que le Clio esa vocacion, le otorgo tambien los niedios.
La primera providencia yue tomo foe comprar on allabeto. ;DeN6 parecerle un sueno! Le bastaba vender un poco mas leche dc sit
vaca preferida. El dfa que el libro llego it la casa fue todo un acontecimiento. Las cartillas de cntonces incluian on resumen del catecismo v laminas de lit vida de Jesus v de los cantos. De este modo, cualquier lector Ileg_aba a familiarizarse con el evangelio. Precisamente,
in Clue la jt,\en pretendia: Transmitir it todo el mundo las verdades
de la doctrina crislin:lComo sits obligaciones no le permitfan asistir a la escuela, se
hizo autodidacta. Todos los dial, antes de salir a cuidar las vacas, pasaba por la iglesia para hacer sus oraciones. Al encontrar a] p irroco,
le podia que le ensanase Tres o cuatro cosas. Llcna de satisfaccion,
conclucia el rebano hasta las orillas del rfo. Micntras ]as hestias pastaban entre la hierba y las Mores, ella practicaba la leccicin aprendida.
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"Si veia pasty a ctlgnicii due elaba la irnpresicin tie saber leer, lc
pregtnttaba : Senor , (cdnro hew que piorrurrciaresia palabra? Y asi, poco a poco, aprendici a leer: litego , iustruvu a on-a s rnncbacha .s do su aldea. Y, erttortces, se resolvi6 a it de aldea ell aldea para enser"rar a la jnveiitud coil onus dos o ices /c i 'eii s epic habia jirrnualo"6.
[.its Buenas aldecmas
(-En que se ocupaba Margarita Naseau en sus anos cle nradurez? I lasta que se resolvi6 a it de aldea en aldea, ejerci6 la acci6n caritatiVa de ensenar a leer a onus jovenes que sabian mends que clla.
San Vicente, que nunca o1vid6 aquella primera vocacion, nos da una
imagen de comp se comportahan "las Buenas aldranas°.
"... cuarrdv OS hablo de his campesirtas, no pretendo hablaros
de sodas, silo stab de ac/ccellas (life tierteii his rirnides de las brienas cantpesirtas.... Os hablare con gusto a catisa del conocimiento (life de ellas
tertgo por e.xpe)-iencia v por nacirniemo va que sov hijo tic tilt pobre labrador v lie vivido en el campo pasta Ia edad de quince afzos.
• El espiritit de his i•erdaderas aldeauas es snrrranfennr serrciilo:
\'ada tie jirruras, iiada de palabras de doble sentido: no Sun obstirtadas iii apegadas a sit ruanera de per sac: porque Ia seracille:
les !race creer solantenic is gue sc Its dice.
• En his i-erdaderas ccmrpesina.s, se obser va una great htnnildad.
No se gloriarr de to flue sort, iii hablare de sit paremela, iii piensan que tienen iiiteligciicia, v vaii con Coda sertcillc : Y, aunque
tnras tettgatt eras clue otras, no par cso se sienteu .superiores SiIto (ltie i•ii'cn i,;nahncnte coat todas.
• L.a lrturtildad de his Buenas campesinas irrtpide icunbiccrr que
tengan ambicidrr v se creau mci.s de to que .soft, iii iris que his
otras, Nell sea cii el cuerpo, bier err his condicioucs del espiritu, biers por sty jitrrtilia o par Ins bienes o viriud, lo coal seria la
antbicidrt mas peligr-osa.
• Las campesiruts tieuert grail sobricdad en sit contida. La ilia vorpar7e se coruerua, mochas veces , can parr v sopa attruitte trabajctt
incesauierncrtte v ell trabajo .s jati,gosos.
• Las aldcartct .s tictrcii tanibicir una gnat pure ^r; rrunca se encttentrart
a sofas coil los hombres , ui les nrirau jcrrrtci s al ro s tra, iii e.scuc/tan sus galantertas : nio saberr to que es an piropo . Si se lc dijese a una buena aldeana que es herrnosa v gerrtil, .,;If paddy I/O to
podria su jrir: iii siguiera coniprertderia lo que se 1e dice.

I, Ibidcm. p. 89.
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• Lets verdaderas ca mpesinas sou slur rnodestas err sit tralo, tuantieuen Si, vista recogida, soil nx,destas en sits hahitos que soil
corrieities v vttlga,es.

• Las verda d eras caurpesittas se conteillatt con to que sort, bier,
sea en el veslie, hies err el aliuretrto. Y, por to que se re/iere a sits
hierxcs, arnica picrrsan err cellos, incluso no presunreii de los que
tienen sitto qne sort aficionados a la po breza. Trabajan coma si
rrada tr u'ieralr.

• Vo hair ruavor obediencia qne la de las verdaderas aldeatras.
Vuelren de sit trabajo a casa Para tontar rut ligero descarrso v jatigadas, ntojadas v Hellas de harro; Pero, apenas llegatr, tieneri que
pone rse de rtuero a trahajcir si bar que hacer algo; y, si sit padre
o sit nradre las ruarnla que vrtelran, err segttida vuelteti sill perrsar err el carrscnrcio, Iii en el barro v sin iniror coruo estatt arregladas "7.
San Vicente habla de las buenas aldeanas. Por supuesto, no
csta haciendo an panegirico de Margarita Naseau. No nos resullaria
hunlana si litera totalmente intachable. Esperanlos qne el aqua del
cantaro lent=a siernpre Su pizca de sahor a harro. Ahora bien, si nos
lomamos la molestia de colocar el nomhre de Margarita donde San
i cente dice ,.aldeana.. o rtnlpesula lograremos una idea hastante
Vicente
aproximada de comp era la joven.
No era perfecta. Reunia, sin embargo, las cualidades de "Ios
buenos pobres". Se parecia al pan de pueblo. Un dia, San Vicente lo
reconocio al of irnlar que "no habia visto en ella nada que no fuese
digno de anlo ". Su unica falla, carecer de instruction. Pero, Dios
yue jamas abandona a los que pones en El su confianza, la tomb bajo
Su protecci6n. Y, "casi no tuvo ningun olt'o maestro
El vetsodero rostro de ;Margarita naseau
Todos tenemos Cierta ilusi6n por saber cbmo son nuestros
heroes. , Existe an retrato autentico de Margarita Naseau?
Estamos acostunlbrados it verla en el cuadro que exhiben las
Hijas de la Caridad en su Casa Madre, v que Idle un ohsequio de las
I lernlanas de Montpellier.
• Pedro Coste cree que no existe fitndamento alguno para afirnlar que sea an retrato de Margarita Naseau.
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• Ponciano Nieto asume la opinion de Coste v anade que lo que
el cuadro representa es "una senora de la Caridad con traje de
hospital".
• El Boletfn de la Sociedad Ilistorica de Suresnes reprodujo
la pintura con esta levenda: "En sit epoca, no se hizo ning«n
retrato de Margarita Naseau. Este pertenece a un artista del
siglo XVIII que la ha reproducido en forma encantadora. No
obstante, es para fantasia" .
La verdad histbrica a veces resulta desagradahle. Pero es la verdad. Una aldeana criada al aire fibre v bajo el so] del campo, alimentada
con legurnbres v grasas, cocinando a lena v cargando baldes de leche,
deberfa tener otra fisonomfa. Sin duda, Margarita Naseau era mug
distinta de to que nos imaginamos. El hecho de que su figura real no
coincida con la lantasiosa del cuadro, en nada afecta a su sublime misi6n.

II. IIIJA DE LA CARIDAD
Alaesrra tie escrrela
Al fallecer Leufrov Nezot, Margarita quedaba completamente libre "sin que la ataran lazos dc carne o sangre". Tomb una decision. Fij6 sus Ojos azules en Dios, que cuida de las "margaritas del campo y abandon6 su familia natural para emprender el inexplorado Camino dc prolesora rural. Para eso, se traslad6 a Villepreux, aldea cercvra. elonde capitane6 on grupo hornogeneo de companeras a las que
hahia inlundido sit mismo ideal.
iUn mini-equipo! Dos o tres recien alfabetizadas muchachas
que iban de aldea cn aldea. Adelantandose a su tiempo, Sc preocupaban
por la alf'abetizaci6n-cvangelizaci6n. Al principio, solo para los ninos.
Lucgo, el horario se amplio a fin de atender tambien a los adultos v
a Jos j6vencs quc no podian asistir en horas escolares.
Tal vez, nos extrane que unas jbvenes, recien salidas del analfabetismo, se conviertan de repente en improvisadas maestras.
"El atraso de la ensenanza primaria en ]a Francia del siglo XVI I
explica los hechos. El estado carecta por completo de on sistema
de instruccion ptiblica. Las escasas disposicioncs al respecto
encomendaban a los parrocos v vicarios la instruccion de Jos
ninos de las parroquias quc debfan procurar por medio de macstros "pntdentes, sabios, virtuosos v aplicados". Con este fin,
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podia exigirse a cada aldea un impuesto de 100 6 150 libras,
pero tales ordenanzas Oran tetra muerta. En estas circ unst ancirs, cualquier avuda, pi - pequeria que fuese, r sultaba valiosisima"s.

Lii Villepreux
Naturalmente , el equipo no actuaba or vanidad. Buenos sacrificios tuvieron de soportar " por la gloria de Dios ". San Vicente hace el siguiente comentario:
"Emprenchci todo esto sire dinero v sin nzas provision que
la divina Providencia . Avuru'r nzuchas races Bias enteros,
habit(; en sitios donde no habia eras que paredes . Si,, embat-go , dedicaba dia.s v noches a la educacion iio solo c1e
las niiras .lino tamnbien de las personas nravores. .. La misma Margarita conto a la Senorita La Gras que una vez,
despues de haberestado privada de pan durance varios Bias
y sin terser puesto a nadie al corriente de su pobreza, al
voh'er de la misa se encontro con gzze poder alirnentarse
durante bastante tiempo"9.
De tal modo, bendijo Dios estos eslirerzos quc algunos jcvenes,
atendiendo el Ilamado divino, Ilegaron a ser Gptirnos sacerdotes. Pero no lodo fue alegria . Al demonio Ic da lo rnismo derribar con verdades que con mentiras . El caso es derribar. Para lograrlo, se alia con
el instrumento quc tenga mas a mano . Conocida es la parabola del
hombre malvado que se levanta de nochc a esparcir cizana entrc el
been trigo . Es explicable quc, en tiernpos de guerra , pillajc v violencia, una joven sola , en una aldea , fuera calumniada.
Pero, Dios es mas sahio v mas fuertc quc el enemigo v, hasta
de la tentacion , saca provecho:
"Cztarzto mds trabajaba en la instrucciirr de la juventnd,
nras se la caliunniaba . Solo que de eras o/essas, ella sacaba el e/ecto contrario : alas ardiente se hacia su celo i,
su /en'or" to
El encueutro con la caridad
Hasta este momcnto, Margarita ha servvido a los pobres segt"tn
su propia inspiraciOn. Pero, habia Ilegado a ser I LIZ v no podia escon-
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derse debajo (lei celemin . Sus obras dehian set- vistas por los hombres a fin de que dieran gloria al Padre ". Para hacerlo en forma oroanizada , con tecnica v disciplina . ingreso en " la escuela de la
caridad".
Nos agradaria conocer las circunstancias en clue Margarita se
encontrci con los Fundadores. Segue parecc, todo comenzd en Las Caridades. Luisa de Marillac asurnio lit misihn de supersisar las cot radias
en mavo do 1629. En diciemhre, pasaba visiaa it Suresnes. Una aldeana sencilla, piadosa v sana, Ilaniada Margarita, sc le acerco. Se
ocupaba de lit educacion de los j6venes en Villepreux pero deseaba
entregarse it Dios para servir a los pobres enfcrntos.
En febrcioo de 1630, la viuda I.e Gras conntemortfrt Cl anivcrsario
de su matrinu,nio en la Caridad de Saint Cloud, proxima a Villepreux.
En sit recuerdo, seguia vivo el enctle11111o t„rtuito con aquella canrpesina extraordinaria. La habia inrpresionado. Sin dada, la volveria
a ver. Pero, csta vcz. pensaba presenRRirsela al senor Vicente para que
la conociera. Asi to explica el 1'. Joseph Din in. Y. para probarlo, cita la correspondencia entre los Fundadores. El 19 de febrero, lit Se norita permanecia todat is en Saint Cloud. Su director la escribe v la
pile razcin de "esa bttena nruchacha de Suresnes que oil-as veces hi ha
visitado v gee se dedica a la errseiran:a de ninas, si la ha ido a ver, como me lo pronu'tici el tiltitno donrirrgo,.I r.
Unos vcintc anus ends tarde, San Vicente contari a las I-Iernuutas
como tuvu ltrgar esle encuentru:
Tor agttel tie mpo , las Darna.% de la Caridad de Sari Salvador, como eras de elevada posicicin, buscabarr a rata
joven que gttisiese Ilevar el pttc/tero a los enfeinnos. Entrtces vino aquella pobre rnttchacha a ver a la Senorita
!.e Gras: It, pregiuttci gee es to geesubia: de donde era v
si gtteria semira los pobres. Ella acepni de bttena garta "I 2,
Ale

ustarro

.Berl it

a I0' pobres

de

esa Jr,nmr...

En fin. lit Senorita le hizo las preguntas que se nos pexhian ucurrir en el primer contactu. Pero. San Vicente nos refiere como rl la
conoci6. Fue en una misi6n. Cuando fundb alli la Caridad , una joen
acerc6 v Ic dijo: "Me gustaria servir a los pobres de esta forrna'
En varias oportunidades , retonrr cl canto el hilu de la narra-
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cion. Cada vet, anade nuevos detalles. Pero, sohre todo. en su mente de lundador, se Itata de un hecho providencial que motivo el nacimiento de la Compania.
".... a/ it a aim rsisicis en Ville/rreux, yue es urta aldea it ciuco a
leis let;uas de Paris, tuvimo .c la oca .sicis de esiablecer alli la Caridad; era
la segusda . Lingo pudiszns e.stablecerla en Paris... Pero , coruo hcrv gran
!tinter() de erzli rWars , estabas mar sen'ido.s. lu lis, yue aysello no iha
hies .... Lrza pohre aldeasa cite se hahia erurer;ado a Dins Para irfstruir
a las sir-lo"', al oir yue atesdias a lo.c erzlerrrros en Paris, taro descos de
it a servirles . Ilicimos yue visiese c la pusirrrns bajo la direcci<is de la
.Senorita Le Gras ... He aqui. Ilijas ruins, cudllite el comies;a de twesIra Cornpaizia...I

his Serioras de la Ca ridad

de

Paris

La "I l istoria de Ia Salvacion " C<lnOCe machos " fracasos ". Cuando las cosas van humanamente mal, Dios mete su mano . Las Senoras de la Caridad de Paris se estaban comportando como verdaderas
heroinas . Sus recursos economicos no solucionahan las necesidades
Lie [()dos los pobres. Se calculaba que colic 50 . 000 v I(10.000 mendigos deambulaban todos los Bias por las calles. Al no poderlos atender, aquellas buenas Serioras se descoraionahan . Por writ parse, navegahan contra corriente. Sus maridos las recl a inaban porque car,ahan pesadas marntitas pot las calles porque se mezclahan con enlerltos contagiosos . SC as ocurriO una solttcion : Lncontendar estos
Ixsados sercicios a sus ctiada.s. El hacaso quc else nor Vicente se temia...
Los pobres estarian anal atendidos . Precisame ntc ellos ; Ios pobres. Ins
amts V senores

El responsahle de las Caridades no se desanimo. Vio en Its hechos no signo de los tiempos. Tanta misetia solo podia ser contrapesada
con nntcho arnor. No a jornal. El (linero del mundo no compensa la
entrega constante de dias v noches. Era indispensable reorganizar
Ia Caridad. Tendria que hussar genre - si es que la habia - que, por
vocacion, quisiera dedicarse a los enfermos. Un dia, se lo contaba a
las I lermanas. Aquello no iba hien porque Dios queria que hubiese
una comunidad dedicada expresamente al servicio de los pobres. La
falta de entusiasmo de las senoras nos llevo a hablar colt algunas jovenes campesinas. Sin clausura. Sin ohligacion de Coro, se entregarian
inlegramente, dia \ noche, en cuerpo y alma, al setvicio de los pobres.
Sabre todo. para suplir a las nobles danaas en aquellas tareas que ellas
rechaiaban porque les catisaban repugnancia.
El 5 de junio de 1627, 1-uisa de M arillac le escribe acerca del
provecto . Una joven de Borgona , de 28 anos . que no tiene mucha ins-

13 I htLlem, p. 233-234.

16 '

tniccion, pero clue es piadosa, se ofrece para vivir ell su conlpania.
Exactamente el ntistno caso de la maestra de Villepreux. iVa contaba con dos retotios de vergel para trasplantarlos a nlator ales ahandonados!
Comentando la vocacion de Margarita Naseau, San Vicente recalea:
"Attnque segma c o n gran deseo de comirtuar la irtstritccicirl de la juventud, abaudowi sin emb a rgo este ejercicio
de Caridad, para ahia:ar e l otro glte ella juzgaba incis perlecto V ltecesario; v Duos lo queria de esta nwllera, Para
que %nese ella la primera Ilija de la Caridad, %iivvierrta de
los enIt'r-rno.+ de la c•itidad de Parts. .1nrajo a otra., jcit•elies. a las que ltahia avudado a desprerrderse de codas his
varlidades v a ahra;.ar la villa d', ota "14.
i Educar a la juventud y asistir a los pobres enfertnos...! En eso,
Margarita Inc "la primera ", la que abrie Camino a las demas . San Vicente lo conientaba:
"Despue"s de la misa tennis que ejercitaros en la leciura,
para haceros capaces de enseirar a las uiilas. Es preciso,
ntis guerilla s herntanas , dedicarse seriameme a ello, puesto que se trans de tmo de los dos lutes por los que os lrahc;is
entregado a Dios : El servicio a los etrferruos y Ia instrucci6rt de Ia juventud, Y a so principalnter rte ert los campus .... "15.
La illcorporacitni a la Coinpailia
En la mentalidad de los Fundadores . Margarita Naseau es la
I lija de la Caridad ideal .N, nlodelo para las que vengan mas tarde. Juridicamente, nunca pertenecio a la Compania pero, de hecho , sigui6
los pasos que se dan en el proceso de incorporacion.
• Su postulantado to hizo en Villepreux donde practico uno
de los lines de la comunidad: La educacion. Durante ese tienlpo, Irato personalmente a Vicente de Patil v a I.uisa de Marillal. tir ianiili;u inS Corn su espiritu v ellos tuvieron oportuni.Icul (II connc c-iia.
• El periodo de seminario lo cumpli6 en Paris hajo la direcci6n de su Ilcrmana Sirviente, Luisa de Marillac, en cuva
Compania vivia.

td Ibidem, p. 90.
15 lbidem. p. 58.
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• El mismo San Vicente la envio a mision it principios de 1630:
"Err las misiones, me encontre" corn rnra bru•rra jot'en aldearna que se habia erntregado a Dios Para irrstrtrir a lac
niiras de aguellos lugares. Dios la brspiro el pernsamiernto de que viniese a hablar cornrrigo. Le propuse el sen'icio de los ertjenrros. Lo acepto ert seguida con agrado v
la errvie a San Salvador que es la primera parrogrnia de
Parris doude se establecici la Caridad"rh.
afart;arita, la "primera"...
Resulta interesante. Cuando San Vicente hace relerencia a Margarita Naseau, utiliza con irecuencia la palabra primera . Asi, ella es
lit primera I lija de lit Caridad;
lit primera Ilermana;
- lit primera in llegar a San Salvador que, a sit vez, es
- lit primera parroquia donde se estahlece la Caridad...
Esta insistencia tiene on paralelo en los evangelios. Pedro es tambien ei "primero" por ser la piedra angular de la Igiesia. 1', Margarita
lo es por ser el "primer bottin de rasa" en este.jardfn de la Compania.
I lav, sin embargo, una exigencia del Senor para todos aquellos que pretendan ser los primeros: "El que quiera ser Cl prirnero que sea el esclavo cle todos" (Mc 10,44). Es decir, "servidor" de la comunidad.

111. LA MAYOR PRt'ERA DE Ai11OR
Los destiuos
A Margarita le habfan crecido las alas. Le quedaba pequefio
el nido inicial de Villepreux . Sus dos ilusiones no cahfan ailf. Ciertamente, podia dedicarse a la "ensetianza " pero. y del fuerte deseo de
" asistir a los pobres enfermos" tal como se hacia en las Caridades?.
Santa Luisa, al igual que San Vicente, sentian especial predileccion por la Parroquia San Salvador , y este Cue el sitio escogido. Asi
pues. la " primera Ilija de la Caridad " comenz(, a servir a los pobres
en la "primera ('aridad de P:u is 1'. coma amaha macho , se hizo querer. Dicer que los enfetmos pedlar set atendidoos pot ella.
blientras Canto, en Villepreux , las cocas hahfan camhiado.
Gennana. integr ante del mini-grupo , reemplaza a Margarita en lit escuc-

rb Ibidem, p. 203.
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Ia. Pero. el senor Vicente se habia tijado en aquella muchacha.
Queria gue Iuera la acompariante de la Senorita Le Gras en el recorrido por ]as Caridades. Asi que, bubo de pensar en alguien que ocupara su puesto. Design() it Madame Laurent. No le fue Bien a la noble senora v San Vicente escribir a a Santa Luisa prometirndole nueva maestri.
i0tra vez el Iracaso! En el Campo, igual que en Paris, resullaba dilicil prestarasistencia a los pobres. La experiencia pr:ictica habia
c ()11ducido a hussar Ia avuda de las bue iias aldeanas.: l seine- Vicente
no se Ic ocurrici otr a Cosa que pedir a "Ia vaquera Sin il1Stl-UL.Vi6n" Clue
dejase San Salvador v regresara it sit antigua tarea de maestra. Por
,,It mente, cruco una idea. Hace Bias, lit habia actn sejado que se desentendiera de aqucl tipo de caridad para dedicarse it la atencion de
los pc )hies enlermos. Hahia argumentado, entonces, que "dejar tin ejercicio de caridad para ahrazar oIl'o, que se juzga etas perfecto \ necesario, parece inspiracion diving". Su dirigida jestaria dispuesta, en
este nromento. a abandonar lit Caridad de San Salvador- para regresar it Ia escuela? I)e hecho, para comienzo de curso, el 12 de octubre de 1631. Marliarita estaha de nuevu en Villepreux.
A Ia joten canrpesina Ic atectaba p ,co la brillantez o la huniildad
de Ins cargos. No habia tanscurrido tin ano, cuando otra ve/ se It • soherb i que hiciera camhio de servicio. Con dolor, se dcspidi6 de sus
queridc,s Winos. Amaba at pueblo, coma quien de i•I liabia salido. Y,
con Ia experiencia adquirida, volvio it Paris. Pero, ahora, a las parroquias de San Nicolas-du-Chardonnet v San Benito.
L ltirrto destirto
En ties anos, tres cambios. El que en esle momento recibia se
iba a convertir en su destino final. Disponia Jestis de una 161-1111.11a para ponderar Ins grados (ICI amor. Se Ia revelo it sits apostoles en lit ccna deI dia antes de set- entregado: No hav testimonio teas grande de
amor que dar lit vida" On 15.13).
Tina tarde, vencida por la Iiebre v Ia latiga, se acost() para tomar breve descanso. De repente, ovc ruido junto it la puerta. De Lill
Salto, se incorporo. Una prrbre rnujer. palida comp till Iantasma, aparecio en el vacio. Conocici Margarita que estaha gravemente enterma.
Intent(') que pronunciara una palabra: pero los labios de Ia ntorihunda no respondieron.
Sintic companion . Conocia periectarnente el hospital . Los apestados entiaban alh para morir. Eran nnrv mal atendidos . Los anwntonaban en lechos . I)os, ties, v pasta nriis, en la ntisma carna. Aquella enterma, " SU ama \ senora" , iba a sulrir to indecible . iElla, Ia primera Hija de la Caridad sirvienta de los pobres enfermos, debia convertirse en modelo de las que viuieran Ural tarde .... ! No to pens(') dos
veces . r'. Part qur sine Unit lampara que no aide ? Prendio a Ia mujer
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por la cintura v la acosto en su propia cama.
El resultado se aclivina. Contagiada de aquel mal, dijo adios it
la hermana que estaba con ella. Como si previese la nitterte, Sc march(') a San Luis "con el corazon lleno de alegria v de confOriniclad coil
la voluntad de Dios". Igual que los apostoles cuando "iban contentos a la carcel". En cambio, el joven rico se alejo tristc. Alegria v tristeza. Resultados do la ofrenda. Es lo clue Jesus explicaba con la
parabola del grano en sementera. Se siente alegre porque produce
ahundancia dc fruto. Pero, para eso, ha de morir en lo hondo de la
ticrra. Quiza, Dios esperaba este sacrificio de calla para dal eficacia a
mil okras.
El estado de salad de la fucrtc campesina preocupaba tanto a
Vicente de Paul como a Luisa de Marillac. Sin los medicamentos de
hov, la peste podia desmoronar it la persona nias robusta en unas pocas horas.
"Senorita , acabo de s aber aliora ntisruo, no Mace inns de rata hora, el acciderrte que lia sufrido la iutclutclta clue retb •abatr sits guardiaiias
de !os pobres, !a opinion que sobre ello tiene el medico , V c61no lit lia
visitado tested . ix c•onj'ieso , Senorita , que de nurntento esto me ha corrrnovido ratio el c•orazciu que, si no Irubiese siclo de Troche, httbiera partido iuurediataruente para it a verla . Pero la boidad de Dios sobre los
que se emitregarr a E1 (,it sen'icio de la cofradia de !a Caridad, err la (lite
ningumlo de cuarttos a ellcr pertetrecerr ha lido tocado de la peste, nee obliga a teller tiur perfectisima coufiartza en que no !e alc•au and el ma!...
No, Senorita , no terra ; Nuestro Seiior grtiere sewirse de tasted para algo que se retiere a sit gloria, v creo que la couservard para ello... "17.
Acostumbraba el fundador a tomar medidas preventivas para
Clue sus Hijas no se contagiaran. Extremaha Ias precauciones cuando de fa delicada salad de su principal colaboradora se tratabil. Sill
embargo, en esta cireunstancia, la aconseja que vava a on hospital de
contagiosos.
"No hay peligro para listed por la gracia de Dios . Fn cttanto a
rtlargar -ita semi cout,erticilte que la visite el c•irujauo de la Saute en caso de que el medico tenga di f icultad para ir... "18.
CCuattdo ntti-id la primera Hiia dc !a Caridad?
Podemos imaginal el cuadro. [n on humilde lecho de hospital para pobres apestaclos , vace una campesina de 39 anos , prendida

17 SVP, I, p. 238.
IR Ibidcm, p. 239.
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en ficbre. Sc acercan enfermeras v medicos. La reconocen. La hall visto mil veces llevando a pobres desvalidos. A su lado, on sacerdote v
una viuda. De cuando en cuando, la mujer limpia carinosamente Ia
frente sudorosa Cie la cnferma. EI sacerdote comenta: Esta cavendo
con [as armas en lit mano... Con canto orgullo, contemplan cenno camina hacia "Ia mision del cielo, donde solo permanece la caridad".
Cerraron stns Ojos. Los del cticrpo, por supuesto; porque los del alma
estaban bien abiertos para la vision beatifica.
Margarita, fief en senalar caminos, lo hizo pasta en cl supremo instante. San Vicente nos cuenta corno la imito otra Ilija de la Caridad. Era joven y amable como ella. Murio tambien atendiendo it enfermos contagiosos. Se llamaba Andrea. A la horn de la muerte, le remordia su conciencia por "haber sentido demasiada satisfaccion al
ser-vir a los pobres".
Memos imaginado los hechos. Sin embargo, resulta dilicil
precisar feclias. El experto en vicentinismo, Pedro Coste, reconoce
que se equivocan los biografos de Santa Luisa ctiando colocan la muerte de Margarita cl ano 163 1. No se puede aceptar el dato. San Vicente escribio la carta que comentamos despucs del 8 de enero de
1632.
Poco importan dia o ano. El hecho es que los pobres se vieron privados del carino de Margarita Nascati. Acaba de morir. EnIr6 v salio sin que conozcamos exactamente ni el principio ni el final de sus Bias. Es probable que, en las actas del Reino , el 24 de fcbrero de 1633, aparezca como "dies natalis " de esta campesina v martin de la caridad. i La primera 1-lija de la Caridad que enu-o en cl Rcino prrharado, desde la creaci(in del mundo, para los clue pi-actican
la mi;d I i,^Indin,,, I)
I.a sarrlidad de Aargariia 1Vaseau
En 1642 , Sari Vicente introducia la cosuunbre de letter una conferencia sobre las virtudes de las Herrnanas clifuntas. En momento
de crisis, queria presentarlas a la comunidad como ejeniplo de fidelidad. El ciclo se inicio con Margarita Naseau . Esto es va una pt-ticbit de que lit joven aldeana de Suresnes , ocupaha tambien el Lugar de
" la primera hermana" en el corazOn del Fundador.
I lasta esta fecha cuarto centenario del nacimiento- nada se
ha efectuado [)Or' su beatificacion. (Que hay escasez de doctnnentos?
Y, el milagro del amor ( no basta? r Acaso, noes suficiente vivir en continua santidad? ,,No nos asegura San Vicente que "todo en ella era
Santo"? Si fuc fief a lit exigcncia de Jesus de enti-egar la vida por tin

19 tbiclem, 1). 241.
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hernrano (que nris podia hater?
Sit ilinerario espiritnal
Era un alma candorosa. Y, alas almas asi se las comprende
con tina soli mirada . Su legado espiritual es diafano. Amci macho.
A huenos v malos . Como la Iluvia henefica. Y se olvido de si misrna.
"Sc habia entregado al servicio de los pobres". Y, no hay mensaje mas
testimonial que gastarse en favor de los demas.
1. Igual que "Moises"
• Moises recihio la misicin de preparar la Pascua, pero no entro en la Tierra Prometida. Solo alcanzo a verla de lejos. Margarita echo hondos cimientos, pero no Ilego aver terminado
el edificio. Mario a Ias puertas . Simb6licamente, la Compania nacia nueve meses mas tardc.
2. Como "Juan Bautista"
• En expresi6n de Jestis , ningun nacido de mujer es mayor que
Juan Bautista . La ra z6n de su existencia es "it- delante del
Senor preparando los caminos ". A pesar de tan sublime rnision,
no forma parte del grupo predilecto de los apostoles. Y Margarita Nascau , que " preparo carninos a las I Iijas de la Caridad",
tampoco integrci la lista de las primeras llermanas . 1ambien
ella cones el "precursor abri6 sendas sin estorbar cl paso.
• Antes de iniciar su predication, el Bautista se retire) al desierto.
La vaquerita de Suresnes paso gran parte de su vida en contacto con la naturaleza. Alli escucho a Dios. Alguien ha dicho
que cuando se ha oido el silencio de Dios, no se necesitan mas
explicacic rues.
• Con el Precursor comicnza, en cierto modo, el tiempo de la
salvation. Margarita Nascau inaugura tarnbien una nueva
forma do santidad dentro de la Iglesia. Y, ino es maravilloso
que todo comience con una humildc canipesina? iComo
Maria! Aunquc no lo pace siempre, en una ocasion, San Vicente
habia de ella como de "la semilla". De la semilla del Reino que
se hace arhol esplendido v pujante.
• "Tunrpoco se puede dudar de que es fins el que os ha (mulado..No ha sSidu la Senorita Le Gras; ella no habia pertsado minca en estn. Tarnpoco vo habia pensado. /.a prinmera a quiert se le
ocurria / ire a rota buena joven aldeaua "20.

20 SVP. IX. p. 415.
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3. Modelo de fuerza de voluntad v perseverancia
• File autodidacta. El coraje de esta campesina era notable. A
pear de las dificultades, aprendio a leer con el esfuerzo personal. Comenzar lo hacen nnichos. Y no solo una okra, sino
varias. Pero eso, no sienipre es see al do grandeza de alma. Por
diferentes razones, cacinos en la lentacion de perder el entusiasmo. Lei lit Capilla de las Apa iCiones, cSta 1SCritO en marmol este pensamiento de San Vicente: "La gracia de la perseverancia es la nris importante de Codas. Ella es la que corona
las demos. La muerte que nos encuentra con las armas en las
manos es la mas gloriosa v Ia was deseable".
4. Modelo de amor evangelico
• La petseverancia reclama amor evangelico. Uue es Cl ainor
de Ias bienaventuranzas, de la "Iocura de la Cruz" v de la aasencia de explicaciones racionales. Marcada par esta gracia.
que pareciera Iocura . Margarita camino al hospital " con el coraz6n Ileno de alegria".
• A queen se IC ocun-a tildarla de imprudente. San Vicente Ic
sale al paso: "I lav que advertir que, entonces , todavia no C\istian las cornunidades formadas, iii regla alguna que Ie impidicra obrar de esta manera".
5. Modelo de obediencia v de humildad
• Estas dos virtudes caminan de lit inano. No puede hater obediencia sin sumisi6n. Con toda humildad. Margarita ohedeci6.
Asumio. con agrado, cambios tie Iugar, de actividad, de companeras para correr al encuentra de los pobres. Es la disponibilidad tie que hablan las Constitaciones.
• I)c Margarita Naseau, asegura San Vicente que "fenta grail
Irrentildad r .cuOrisicin V que era tan pOL o apegada a la.,, cocas glee
cambio, de bueu grado en pocu tierrrpt) de Tres par ngrcias, a pe.car de que .cerlia tie coda una de ellas con gran pena "21.
6. Su ejemplo rue contagioso
• Las Constituciones resumen. con esta rase, on angulo de la
personalidad de Margarita Naseau.
• Su arrast e vocacional dchi6 causal profunda inipresio n. Fin
Suresnes, agrulxi a till selectc^ ntimero de exalumnas que la aconi-

21 SVP, IX, p. 90.
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patiaron por las aldeas. En Paris, repiticl el lenomeno: "Atrajo
a muchas Iovenes a quiches avuclaba a entregarse it la villa de
piedad".
• Si. Sin Buda, sit e.jemplu Iue comunicativo ... La explicaci6n
es bien sencilla: "Todos querian a Margarita porque todo en
ella era anmble„
1 idas parulelas
Santa Luisa v Margarita Naseau.... jienen algo en comitn? iQue
son bien parecidas? Plies, a primera vista, se 'enmuv diterentes....
1. I)iferencias notables
Supetpcmiendo ambas ligutas, se percibe que, aunguc son Iasi cie la misma edad, elan distintas por otigen v prepatacion. Una enortne distancia sepaiaba a elite v campesinos. Los burgueses v nobles
elan poderosos e inst uidos. Mientras tanto, los campesinos continuahan en su ignorancia. Los ricos lo podian lodo. Bueno, Iasi todo. I asta se ganaban el cie to avudando a los pobres.
• Luisa, entermiza v descendiente de nobles, tuvo la oportunidad de instruirse en las aulas de Poissv. Margarita, sana
campesina, Se ocupo de cuidar vacas. Apenas aprendici a deletrear sentada en los troncos de los at'boles cie los bosques de
Sure- in'.
2. Los puntos en com6n son numerosos.
Por esa rinra en consonancia , en ocasiones , los caminos avanzaron paralelos.
• Ambas conocieron las estrecheces tamiliares. La una. en la
pension de la buena senora. La otra. en su hogar campesino.
Asi, cuando sitvan a los pobres, lo realizarin con toda natttralidad, v no como "la reina quc se (listraza de mendiga".
• La ilustre "mademoiselle" se complacia en imitar at Jestis que
se hizo pohre v que ella Ilevaba crucilicado en su carne. Margarita, como buena aldeana, vivia la convicci6n de quc la nobleza de alma es muv superior a toda aristocracia de Sangre.
• A pesar de ser intelectualnnente tan dilerentes, ambas entendian
que la educaci6n de Ia juventud, era una exigencia de Ia caridad.
• La Iui de I'CIltcccutCs", que esclarecicc el Camino de Luisa
de cNlarillac, ilnmin6 tanthicn la Benda espiritual de Margari171

to Naseau. C'uando San Vicente liable de ]a actividad de esta
aideana sin instruccion dira clue ohm por "inspiracion del
Espiritu", o porque "Dios la gui6".
• Eran tan semejantes que el primer encuentro se realizo con
toda naturalidad . Margarita impresiono positivamente a la
visitadora de las Caridades. Aquella joven estaba fuertemente
atraida por el deseo de servir a los pobres. La viuda Le Gras,
abrasada por el mismo ardor, buscaba muchachas campesinas que fueran sus auxiliares.
• Desde que se conocen, Margarita se apega a Luisa como a
una madre. Y la Fundadora tiene la confianza de escogerla pares iniciar los nuevos nucleos de la Caridad. Esta profunda amistad va a tener sir prueba el dia que la Senorita se enterer de
que "aquella, a quien ama, ester enferma". Tan pronto como recibe la noticia, se traslada al hospital v hace lo posible por salvar a ]a amiga.
• Hav, sin embargo, algo que nos intriga. Por quc Santa Luisa jamas habla de Margarita? Ni la mess minima alusicin en sus
cartas. Por el contrar to, en la correspondencia de San Vicente con la Senorita, en varias oportunidades, se pace referencia a esta joven aldeana. Pero nunca recibe el menor inlor-rne
de la Senorita. Y, por lo menos, en seis conferencias habla el
Fundadm, de nurdo elogioso, accrca de csta "primera I I ija de
la Caridad
La actualidad de Mar garita Naseau
"Actual" no es solamente lo que existe hov. Todo lo que, de
momento, tenga una influencia estii en acto; es actual. Margarita Naseau no wive enure nosotros, pero intluve en nuestra vida. jOue mensaje transmite esta primera I lermana a las I Iijas de lit Caridad de finales del siglo XX?
La respuesta hemos de encontrarla en sus actitudes.
• Margarita ester en la base de lit Campania. San Vicente, siempre fiel a la tactica de no adelantarse a Ia Providencia, acepto
que aquella sencilla campesina Ic animase it enrprender la
fundacion de as Ilijas de la Caridad.
• En la escuela de los Fundadores, Margarita aprendici a tomar en serio la ensenanza de Jesus: "Lo que hagan al menor
de los mios it mi me lo hacen". For eso, no pudo aceptar la discriminacion v cornpartio su cama con una mujer apestada.
• El principio de la disponibilidad to practico ella con toda na172

turalidad. En esto, es tanlbien "el modelo propuesto por Dios
it lit Compania".

Col it'l l isi(in
I Ie intentado recoger algunos tasgos biograficos de Margarita Naseau. (.Quo darian, hoy, las Hijas de la Caridad pot- tener sit retrato autentico?
Creo, sin embargo que la ausencia de una irnagen real tampocu
es para preocuparnos canto. La condition de lit raza humana es tal que
acostumhl amos a comer el pan sin pensar ell lit semilla que le dio origen. One este pan de la Compania tarnbizn se hizo con granos de trigo!
Dejemos claro que la investigation es una coca V otra, bien distinta, la
santidad. Acaso , ni Dias Iii sus santos necesitan cle nuesua hojarasca.
Despues de hater leido estas paginas, quiza Ileguenurs a distinta
conclusion . El pensar htrmano no es uniforme . Tampoco lo es la Vida.
Sin tenx rr it equivocarnre , me parece clue a pre os de nosou-os nos ha marcado el Senor con una crut como lade Margarita Naseau. La que es considerada primera H ija de la Caridad nuni6 Cons) una santa . Contagiada.
Pot- amor . Pot- hater compartidu sit ]echo con una mujer Ix)hre y enferma de peste. I lky, sigue senalando caminos a quieues estenlos decididos
a dar in vida Pot - tanta clase de apestados como hay en el inundo.
Si es verdad to del evangelio que "al arbol se le conocera por
los frtrtos". Buenas raices dchio echar aquella semilla que ha producido tan abundante cosecha. Ya ves, Sol- Margarita, la planta no ha
rnuerto. Croce. No cesa de medran. Se extiende en anrplitud y proIundidad. Afontunadamente, lus hermanas siguen pareciendose it Ii.
Estill tan urgidas como tt por el amor de su Senor Crucil icado. No
han vuelto rnediocres los inicios. Todavia boy sirven con pasion al pobre porque ven en rl a Cristo: "Una Hermana ira diez veces cada dia
aver los cnfermos v diez veces cada dia encontrara en ellos a Cristo".
Asi que ICS aman sin romanticisnurs, con calor, con inteligencia. Vamos, con entrega absoluta. Es que saben que no es nada dar los hienes en comparacion con entregar la vida.
Cierto, muchas I Iermanas no han tcnido una vida significativa conic lit tuva. Ni han sido las primeras. Ni han ahierto caminos.
Ni han entregado la vida por servir a on apestado. Pero se hall empleado en hater los servicios "mas bajos v repugnantes.. .
En este instance, se sienten (elites al saber que cstas cumpliendo cuatro siglos de vida. Estan orgullosas de la primera Hermana de
la familia. Hoy. 30.000. Pero, ha habido machos mas miles a lo largo
de estos cuau-ocientos anos. Las actuates, a su ntanera, quieren seguir
to camino. Cuentaselo a los Fluuladores y que no se preoclrpen.
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Semhlanza de Marg arita Naseau

"No era rrtcis titre aria pobre vagtrer'a sirr irrstrtrcciciri . Alovida por
inm Incite inspiraciciti de! ciclo, non el pertsarrrierrto de irisirtrir a la iuventrrd, compro Zr,, aljabeto, V. corrto no podia it a la esctrcla Para
aprrueler a leer, jtte a perlir ah senor prirrncn o al t'icario (lire le diiece (lue
tetras craw lass c'tmtru prirneras; otr•cl viz, le pregtrmo sobre his crratro
si,,,tricrues, v asi cool his depirtis.
Lirego, mierm•as segtria gtrardando sirs vac'as. estudiaba !a leeciciu. Veia pasar a algnuo (lire Baba la impresiorr de saber leer, v It, pregtrntaba:.Senior, ^como hav gyre prontnteiar esta palabra? Yasi, poco
a poco, aprerrdio a leer; lrrego instrtrrci a otras muchachas de sit Alva.
Y entouces se resolvici it it de aldea ell al/ea Para errsericir a la jtrt'cun«l
con oiras dos o ties jtiveues que habia jirrutado. ('Ii se dirigia a rrrna
aldea v otra a otra. Cosa admirable: enrprendici todo esto sin dinc'ro v
rinds pnn'isiorn girt la din'ina Prot'ic/enrcra. .wirrto Iltrcitas Pest's Bias c'nrteros, habito err sitios err dnnde no 1«rbia inks girt paredes. Sill embargo, se dedicaba, a veces, di(r V noche, a la irrstrucciorr uo solo de his llirlas,
siuo tcintbien c/c' his personas rnavnr•c's; V esto sill ninigirnr rrrotivo de V(1_
nidad o imerds, sin otrn plan que la gloria de Dios, e! eiia! atericlia a sus
gr•andes nec•esidades sin que ella se diese sienna. Ella ruisnra comci a
in .Serrorita IA' Gras que ima ve:, despne%s de haberestado privada dc' parr
durarrte yawns Bias v sill haber puesio a loathe a/ corrienue de sir pobrcza,
a! vo/n c'n de mina se errc'ouno ('on qr« pndcralinrerrtarse durame baslanite
tiennpo.
C'uarnto mks irabajaba err la in.,trucciorr do Ia juveutud , Iuis se
reiart de clla v la cahnrtuiaban los aldecntos . Sit celo iba siendo coda vez
Inds arcliert7e . Tema t o o despego tali grants, que tuba ludo Io (lire terra,
aunt a costa tie cancer ella dc' to Ieccs ario. Hi:o csttrdiar a algiirtns jcivernes que careciart de rueclios, nos alionenuo poi algdu tierupo v Ios
animci al sen 'icio de Dins; V esos i6ve Its sou aliora bnenos sace rdotes.
lhinalmente, c'irandu se enterci dc' it((, lrabia err Part :, iota cojradta
de la C'a)idad para Ins pobres eljerntos , l ir e al/d, irrrptrlsada por el deseo de trabajar en el/a: v , aur«tue segtria cool gran deseo de corrtirretar
!a insn •uccicin de In juverrtud, abaudouo , sill embargo, este ejercicio de
caridad para abrazar el ono, gue ella ju ;zaba minis peilc'c to V' rtec'esario;
v Dios la grreria de esia rnanera parts gtte jtrese ella la priurera Hija de
la C'aridad , sierra de Ions pobres enjc'rmns de /a ciudad do Paris. Arrajn
a nuns jot'cvnes, a his gtrc' labia arirdadn a despr-enderse de Codas la., vanidades v it abra zar la i'ida devota".
Vicente de Pill&
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Oracidn
l.ztigi 21h...rtdri, C.AI.
Margarita Naseau, "la primera" que se dio a Dios Para servir
a los pobres. luvo sienipre, en el corazdn v en el recuerdo de San Vicente, Lin espacio propio, 11ech0 de Iernura Y (IC sentimiento. En este
recuerdo, permanecio joven, alegre Y generosa, cones el nlanantial.
En el pensamiento de San Vicente, nunca envejecid.
Vlnt) a verme ltna tarde.
Despues del sermon.
Quede impresionado por Ia dulzura,
peru, tambien, por Ia htz de sus ojos...
P:ulre Vicente , Padre Vicente... dispense;
;_ptlede escucharme Lin momento?
Estaba emocionada.
MIe prcL!unh t Si C ra \ k-1 (1.1d clue, en Paris, se .en is ;t los pobres.
I.e c i1estr , (qlI\ enei^lt "Si, I.os sill en l e SL-a nts".
I.'na nube de desilusic n veld, por Lin momento, sit mirada:
"Los riCOS to lienen hid))...

Son educadtts: no blasleman: consiguen to yue quieren.
!I lasta el Paraiso va a ser para ellos...!
Lo ha diclio Listed: "Lo yue havais hecho a Lino (IC estos...
Y. ellos lo pueden hacer.
I.as senoras pueden permitirselo...,,
1411 respuesta Itic inmediata:
"Pero, tit, titn)bicn, pueden hacerlo:
tanthien, to puedes servir
\ encontrar it Jesus en Ion pobres...,,
NLinca se Inc otvidarin ayuellos ojos azules,
henchidos de Ielicidad V de tagrimas...
La volvi aver en Paris, va trabajando.
Era leliz v no paraba Lin momento.
Los pobres querian yue luera ella quien los atendiera.
Voi i a verla, aura vez nris, al regreso de una n )isidn;
L-11 Cl icretto,
hlanca coma el marmot v como ]a hostia.
Todo to yue habia hecho to to habia hecho a Ti.
1' TO habias hecho de ella otro TO.
Sc habia translormado en Aquel a yuien tanto amaba...
Pcro, -por yue tc la lias 11c\ ado?.
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POUR U\E EVANGELISATION RE\OUVELEE
Chapelle \oire-Dame de la \tedaille \tiraculeuse
Ballaiut•illiers `92
Rapport Pastoral
(1991-1992)
A la tin de son mandat de President, le Cardinal Marty ouvrait
I 'Asse nibkc des Evcgties de France a Lourdes en 197 par cette definition: "IE.vangelisei, c'est incai tier lit P.ARC)LF. de Dieu all cocur des
realites Itumaincs par le tenu,ignage dune Eglise qui tire sa vitalite
de Jesus le CHRIST." En echo a cello al i ir-rnation fonder stir son experience de pasteur. Mgr Etchegaray , alors Archev&que de Marseille.
qui Iui succedait all poste de President, concluait ainsi cette tii me
Assembler: "Noes avons a reapprendre a parlor de Dieu ccnnme Luini plc I'a talt, avec les gestcs et les plots de toils les fours"I. Cette orientation pastorale s'inscrivait en continuito• de la conviction exprimee
par le Cardinal Marty . Lune et Patti parlent de I'Evangelisation en
lermes d'ANAMNESE. (.'une et failure considerent ('Evangelisation
comae tine actualisation de It Parole de Dieu pour I'honinic
d'aujourd'hui dans les rralites qui font sa vie et qu'il traduit par des
mots et des compor-tements. Lune et l'autre disent en termer pastoraux ce qui le theologien reprend avcc les mots-cles plus techniques:
"I.'amtonce chreticnne du salut est it lit lois une annonce sir
Dieu et une annonce sur I'hoi une. Elie est it lit fois revelation
sill' Dieu ct revelation st- l Bomar"2.
La confession de Foi chretienne, commune a tonics les Eglise,. allirme qui noes recevons not re Salut du CHRIST. L *F.nvove du
Pere, unique Medialcur entre Dieu ct les hommes, Celui qui donne
I'Esprit qui Iui est conunun avec le Pere - CI iRIST est moil et ressuscite pour nous et pour noire Salut. Pourquoi? Parce que Dieu aime 1'homme. Parce gull est Dieu pour I'homnte, Dieu same I'homme de son peche et Iui communique sa proper vie. Le Saint est done
a la fois, LIBERATION ET SANC'TIFICATION, on, selon le mot du
Cardinal Marty , VITA1.ITE. C'est en cela que ('Evangelisation est
une annonce et une revelation stir Dieu. Mais elle est egalenient annonce et revelation stir I'homme. II est homme pour Dieu, iI est hornme aims de Dieu. sauvr par Dieu, si bien que son humanisation parlaite tie se realise que par Dieu. Si IL' developpentent concerne tout
Fliomme et tout clans i'honurte, 1'honune ne se realise pleinentent Clue

I CI. C'hercheur., et Tenuoins de Dim ... Ass. Plenicre , Lourdes 1975 , I'm is, Cencurium 1975.
Facdina R.. 71u°olugie en Situation , ch. 3. Strastxnu, CIRD11. 1974.
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divinise;. Le saint de l'homme crce a ]'image de Dieu est par le CI IRIST,
Clans le CHRIST, avec le CHRIST, transforms en vue de la resscmblance
definitive avec Dieu quand II sera Tout en tons.
Mais pour le moment, clans 1'espace-temps des rcalites humaines, les fidclcs des Eglises, pour la plupart, soot loin d'entrer existentiellement Clans ces convictions des confessions de Foi des Eglises, si fen crois les reponses donnees aux diffcrents questionnaires
que Ies Eglises proposent regulierement aux "Baptises". It nest que
Cie noes reporter a notre experience a la Chapelle. One cc soit an sours
des entretiens, que cc soit Clans la correspondance venue de partout,
noun pouvons faire une moisson abondante d'expressions ou le Dieu
auquel it est fait reference n'a vraiment rien de commun avec le Dieu
de JESUS-CI IRISf que noun confessons, que nous annon4ons. Prenant en compte le faible niveau do culture religieuse de la plupart des
chretiens, sensible an dcsarroi de ceux et celles qui viennent se conf ier, je ne saurais les juger, s'il m'arrive, comme it vous de sourire, devant telle ou telle parole cocasse, de telle expression ccrite, avec beattcoup de serieux d'ailleurs ... Mais quand it s'agit de jeunes ou cie personnes dites cultivices, je rn'interroge, perplexe ... A quoi? A qui
croient-ils? Quelle est Quelle petit ctre Ieur experance? Et Hies questions se retournent contre moi: ne dois-je pas rcapprcndre a parler
de Dieu, comme Lui-mane I'a fait avec les gestes et les mots cie toes
les jours?
Voici donc la demarche que je vous propose. Dans un premier
temps nous al Ions parlerdes DESTI N ATAIRESde I'Evangile : fideles,
pclerins ...: daps une deuxieme partic, notts evoquerons notre tache
acuurlle d 'EVANGELISATE URS a la Chapelle.

I - Les DESTINATAIRES de I'Evangile , a la Chapelle
fill (lit, /a soulfi"ance
Une foule immense de toutes races, nations, cultures ... que les
resents comptages evaluent a plus de 5.000 personnes par jour en mcwcnne annuelle-t. Oue connaissons-noun cie touter ces personnes qui defilent ici? Quelles sont les realites humaines qui tissent leers existences? Mis a part les habitues (ccs) qui out presque elu domicile quotidien a la Chapelle, a l'instar des clochards donc Ic nornbre augmente sans cesse et continuera d'augmenter, avec de plus en plus de

3 CI. VATICAN II. L.G. 1; DEI VERBt R4 . el Clans la meme ligne les cnc_vcliques de Paul VI et Jean - Paul II, notamment celles sur les questions sociales.
J Les services publics ont dcnombre 16.500 personnel le samcdi 15 aoCit
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leunes, nulls vovons passen-surtout lit SOI I FFRANCE. Elie se presente
sous plusieurs formes CI Arend di Ifcrents visages: celui Cie la maIadie
physique, morale, nientale, psvchologique, celui de fangoisse, de lit
pear, de la haine et, plus communement celui de lit resignation deviant ('impuissance a cu-e on a entreprendre. Lne femme baltue, tine
femme trompee, tin ma i abandonne par sa lemme et ses enfants, title
chomeuse, tin ch6meur et cesjetines qui se heurtent a (curs propres
contradictions, et ces adultes qui n'en finissent pas cic sortirde I'adolesccnce,qui ne se supportent plus parce quits Iuttent pour assumer
les realites tie tear vie et n'ont pas encore decouvert quits doivent s'assumerclans ces realites. Peut-on leuren vouloir? Petit-on aussi en vonloir a ces Irises el socurs dans la Foi qui vivent dans le syncretisme
le plus complet ? Je pense aux Antillais, aux Rctinionnais, aux Asiatiqucs ct a d'atitres, cells-la bier hexagonaix ...
Urte gttete, la securite
fie sachanl a qud saint se vouer, its se ccnnstruisent tin pantheon
de divinites oil coexistent pacifiquennent Marie, Ste Rita, Jehovah, St
Michel et St Benoit. Avides de revelations, Cie met eilleux, que recherchentils en tait? ninon tin apaisement a leer S011111-ance, tine issue clans le
labvrinthe Cie tours soucis, tin saint ... mais quel saint? Combien de
p lerins "de la C'hapellc".sons en perpetuetle transhumance entre Lourdes. Lisieux, mail aussi Doiule, San Damiano on d'autres lieux plus
on moms suspects? Con-rbien courent dune c2_lise it t'aiu-e a PARIS
pots' "faire leers prieres"? Proies faciles des "pubticistes" du religicux-paien, combien sons a la fois Bans Line secte, tine eglise libre,
et Bans L'Eglise Catholique?
"Oue denrmule:.-vcxrs n l'l;glise de Dieu?" demande IC prCtre clans
Ic rituel du Bapteme. Je n'ai. pour ma part, jamais entendti lit reponse
of f icielk' prevue: "LA FO/"..., mais tout simplement: Ic Baptcme!, cc
qui me parait Line same reponse du pcuple de Dien. Si Woos posions
la meme question aux Bens qui passent a la inc do Bac!...
Urt vectt irttcij ellanr
Plus profondement , noes voyons passer des personnes qui
noun racontent Ics drames de leer vie. De memo qu'il y a inscrit at
coeur Cie 1'honune till besoin de bonheur , tin besoin de salut - quelle
que soil la nature de cc ' salut'- it v it tin besoin hrnnmrin de ^e dire, de
se raconter. La rue du Bac esl a cc titre tine Celm alc d'cc(nii'.
Mais elle en est tine parmi d'autres. Avcz-vows remarque. comma Ics gees etalent lent vie stn- Ics uncles, an telephone oil deviant Ics
cameras Cie television? 11 v a tin ntarche common du ship-tease psvchologique tine Ies mcdias savent fort bien organiser. La difference,
ici, it la Chapelle c'est que les gcns font, mertrc incon-scicillillCult, Lille
dCmarche oil le secret est assure et le sacre c6tove. iMis a part, Ia aus178

si, les cas qui relevent de traitenients psvchanal) tiques, les Bens ont
visccralcment le besoin de conl ier a quelqu'un le poids qui les oppresse:
tin devil, tine rupture. tine injustice, ou cc mtir de la "raison d'Etat"
qui se dresse inlranchissable, empechant faeces a la write daps des
cas de morts suspectes. Ici, c'est Ic depart d'un enfant. d'un jeune ...
IC suicide du chomeur et les tentatives de suicide de 1'anutureuse
cconduite; la, c'est la debacle du couple, le naufrage du (over ... gtiand
cc West pas Ic menage a trois ... que la femme accepte "a cause des
enfants. de l'argent et de la religion..." La vie personnelle, la vie conjugale. la vie familiale sons racontecs. Nous percevons tin pen dins ces
ricits, les realites concretes humaines, dans lesquelles les gens se debattent. Mais que savons-noun e\actement d'eux? Dans quel tinkers
''culttn•cl" evoltie tilt Antillais, till Rctinionnais, tin Africain, tin Arabe chretien, tin Asiatique transplantc it Paris avec oil sans faniille? Onelle histoire 1'a porter jusqu'ici?
La vie p-ofessionnelle est, elle aussi, 6voquee. C'est cette infitmiere
qui s'inten-oge: doit-elle accepter de participer a certains acres mCdicaux, mcme legalises? Car si la clause de conscience pent cure invoquce, son refus petit aussi cvoquer la perte d'emploi et le chomage... C'est cc Chet d'enurprise confn mte arts ptr,blimes des licenciements
... oil cet attire ace tile all depi,t de bilan du fait de lenneture de la Maison Mire. car son entreprise est sous-traitante.
Et ces notivelles questions cthiques qui se Ixsent aujotu•d'hui dins
Ie domaine de la biologic, des transplantations d'organes, des dons d'organes. de la mort douce, sans parler des liens que les gens mettent enur drogue et ptchC. sida et pcchc. homosexualitC et peche ... ou quits
conl inuent de mettle entre maladie, malheur, coup du sort et ...peche._.
A partir de ces echantillons , Woos pouvons dcja noes interroger. A quel Dieu se referent les diffcrentes categories de personnes?
... Otielles sont les images de Dieu qui fond ionnent aujourd'hui?
Et pour clargir le champ d'application prenons acte egalentenl , du nombre croissant de Jeunes qui frequentent la Chapelle, du
nontbre croissant d'hotnmes et de femmes jeunes, de toes milieux SOciaux , qui viennent ici prier, se conlesser , se confier et qui trntoignent
dune qucte de Dieu, dime recherche de l'Absolu. mcme si Ieur demarche pent paraitre parfois " idealiste". Beaucoup de vocations (preurs, religieuscs, missionnaires ) ont eu et ont Ieur declic. ici, a to
Chapelle . Je note aver vows une nouveaute : des femmes, des hommes,
cclibatairrs , aux alentours de la quarantaine et parfois plus agCs, desirent SC consacrer plus lolalenment all Seigneur d,uts une comniunautc
religieuse . Je pease qu ' il fate atissi accttcillir de Wiles demandes qui
semhlent Ctre en augmentation depuis cette annec . Pourquoi Dieu n'appellerait - I1 pas a toes les 5ges de la t ie, mime si ceux et cellos qu'11
appelle Wont que 20 , 15, 10 ails it consacrer a 'Iglise Bans une cornntunaute religicttse on tine societe de vie apostolique?
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Des images de Dieu
Mais it noun laut tin grand seas du discernement. Prions et n'hesitons pas pour divoiler les illusions et after mir les convictions it Woos
poser les questions-cles: Que fuient-ils? Que cherchent-ils? Quelle image de Dieu, de I'Eglise, de la vie religieuse les seduit aussi?
L'image (Fun Dieu qui ptinit, se vengc, cxige, supplante encore Celle de Dieu qui justilie ... I'intage d'un Dieu tout-puissant, cr ateur, Seigneur des mondes, d'un mane Dieu auquel croient toutes les
religions, memo si chacune a ses mots pour le dire ... I'Image d'un Dieu
terrible, pesant, envoutant a force de gentillesse, Lie misericorde ... Un
Dieu qui culpabilise Ies prodigues que noes sommes ... Image assei
cloignee de Celle du Pere dans la Parabole, justenient du HIS prodigue, Conine de Celle du Pere "riche en misericorde" revele par Jesus
Lui-mime tant dans sit piiere que clans Celle qu'll noun donne.
Qui est le Dieu de Jesus-Christ? Est-ce que toutes les images
de Dieu ne le cachent pas? au lieu Lie Le reveler? Comment a partir
des rcalites hunrtines dire Ic Dieu de Jesus-Christ avec les gestes, les
mots que Lui-mane it utilises au quotidien?
Les realizes hnnrairres
Que cc soil aux differents Accucils (Porte, Stand des MCdailles, enregistren-ient des Messes et intent ions de priere, entretien avec
one Soeur ou on Pcre permanent) que CC soil au confessionnal, que
cc soil au coun-ier. cc sont des "individuels" que nous recevons - (11
scrait injuste d'oublier Ies groupes. mail ceux-ci posent d'autres problcmes que j'evoquerai plus loin) - Ces "individuels" d'ou vierntentils? Oil vont-ils? apres leer passage rue du Bac? Cest le probleine de
lour environnerneni que je me propose d'ahorder: celui des rcalites
huniaines.
Secularisation
Dans Les annees 70 - 80 les ' realites huniaines" Ctaient saisies
dans cc que Ion appelait "Ic niouvement general de secularisation, a
I'oeuvre clans les socictes modernes . Cc mot SLCIII ARISATION" a
ere lixge dans on contexte chretien avec le sentiment nostalgique clone
perle; mais aucune confession religieuse n'a etc epargnee Bans les societes developpees de ]'1lemisphere Nord, que fie "()it celles sous regime liberal a I'Ouest, oil celles sous Ices regimes social isles a I'Est, pourtant ven •ouillces jusqu'en 1989. Le phenomene senblait done univeisel
mane si Ion pouvait Hater qu'il renwntait historiquenent , a la ('assure du XViIIe siecle , quand 1'Eglise et I'Etat jusque - la en svmbiose,
s'afii-onterent jusqu'ati secularisme . La secularisation est marquee par
I'enancipation du pnlitiquc de I ' inlluence morale des E;giises et line
desacralisation generale . Plus besoin de i•ecotn- ir a Lies puissances re180

ligieuses oil magiques pour expliquer le cours des chosen. L'explication est d'ordre physique, scientifique, technique, laique. Les "rates"
dans lee realiti•s humaines, les accidents, les catastrophes, les ichecs
ne sont pas imputables a des causes obscures, mail a l'incompi tencc des technocrates et aux nmtivaises utilisations des possibilites
qu'off'rent Ies techniques.
Prenons le cas de la Biologic. Jadis Pon att-ihuait au destin les
tares familiales ... cc "rate" dans la lignee etait camoufle le plus possible. Actuellenient les handicaps sont brandis comme des t-ophees:
le malheur hersdilairc re4oit Ieenu/irmatur de Ia Science "vulgarisce"
par les medias. I.es chercheur:s out, parait-il, mis la main sur le gene
de I'alcoolisme, sur celui de la maniaco-depression ... la delinquance
et la violence ont leer chromosome attitre. II y a tine fatalitc biologique qu'aut-efois Ion appelait "malchance" ou coup du sort, voire punition de Dieu - II N a one fatalitc interieure, insaisissable. accusatricc: noun voici pecheurs dun pechc non commis, subi et incorpore a
son chatim nt. Impossible d'v echapper. Tot, n'en meurent pas mais
loos en sons frappes. La Science est a cc niveau, preventive. Les genes et chromosomes de I'enfant a naitre naturellement, v compris in
vitro, sort deja clans 1'ordinateur`. Comme si tin gene tout Will etait
determinant! Les vrais scientifiques heureusement reagissent. La
Science n'accouche pas de la certitude pas plus d'aucune valeur morale. Les vrais penseurs, humbles par definition, le savent bier, qui
r01-ouvent la vertu creatrice du doute et cfe ('ignorance et rnonttenl
ainsi la fragilili• de la Science. N'a-t-on pas invents le concept d'E:'fl I IQUE justenient Ixnu- juger la Science et ses applications? Recfuire I'hotnme a ses genes c'est aussi stupide que de trouver Dieu au bout clone
equation, car cc nest ni respecter Dieu, ni respecter les equations. Les
certitudes monolithiques conduisent a la mort. et it est absurde de vouhrir "reli ittni.rt'' la science, d'en faire I'ultime verite sur laquelle
(render le, vale ttr,t',
Retour du reli,r'icerrx
Par Conte it est aussi vain de faire i'impasse des sciences, v cornpris des sciences de I'homme, pour attribuer a Dieu ou aux forces occulter, les mallieurs et tribulations de nos rcalites humaines. he retour du religieux Bans tin monde sicular-ise est tout aussi interpellant.
Main de quel "religieux" s'agit-il? La palette de scs expressions decrit
tin arc-en-ciel de couleurs qui traverse des ciels interieurs depuis le
rouge incandescent des mystiques autlien tiques, jusqu'aux pastels les
plus delayes (-lit sentiment religieux. II y a un monde entre I'expsrience

' CI. lee recherc•hes actuelles sur le status de I'enthrvun,
Q CI. Klein E.. Corrrersatintr , aver LE SPHYN'X. lee Paradoxers ere pltV:. igtie. Paris Albin AtIL cCl, 1991, 242.
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clue tiles chretiens Conscients el qui acceptent de se former font clu Dieu
de JESUS-CI IRIS'I' Bans cc monde secularise, et la fuiie clans I'irrationnel de baptises soucieux de salisfaire cur besoin de religiosite.
D'un trite I'on peat elfectivement pal lei de Foi, de I'autre I'on ne petit
s'empecher tie penser qu'un certain retour du religieux est proprement
tin retour au paganisme. Les fideles qui viennent Worts voir participent, de routes ku;ons, a des degres divers a ces detx mondes: celui
de la secularisation et celui du 1-Clot' du religieux. L'exemple-tN pc me
parait titre celui des publicites savanunent dosses par les nnedias7.
Au plan pastoral qui noun occupe et noes preoccupe, it esl difficile d'apprecier des situations Ott CCS deux mondes senthlent coexister. Je pease a cet homme, au tiemetirant fort svmpathique, qui vient
me Moir pour I'aider a approfondir sa Foi, mais qui s'accommode fort
Bien de son divorce et tie I'avortement Lie sa maitresse ... naturellement ignoree de sa deuxieme epouser
La ,;oil de Fimfa;illairt'
L'impression que je retire ties entretiens que je puffs avoir avec
des "fideles" de la rue dLi Bac, est celle-ci. l.es gens out iaim. Les wens
ont soil de quoit! de Ixmheur. de securitt•, de parole v compris de la
Parole de Dieu. Its soul certcs baptises, mais en fait cc sont des CA'IECHUMENES, sotivent theistes, plus sotivent svncretistes. Its n'ont
pas ou pea de formation religieuse. euere de formation Chretienne,
nreme quand its oat tin bagage culture) Certain. Je ne Buis pas pessimiste. J'essaie de Ies comprendre Ct d'anal\ stir Ietn-s cornportements
et leurs paroles. De plus, les Bens out besoin ^l'inm^es. 11s t ix tint dins
tin univers des Images: television, x idco, ordinateurs, tout cc maelstrom technique, ideologique, culturel, artistique et forcement commercial qui int roduit I'emprise des images stir la science, la publicitc,
It. desir.
I!it exetttple: Etienne, 2 ans 112 qui de CL' fait ne sail pas lire, regarde
clans la corn- l'appareil distributeur de boissons et s'ecrie: "Coca Cola
L'itnage s'impose a lui, du coop, it it soil. Je Iui dcmne tine piece et
tout seal it court "choisir " la boisson de ses rt ves ... mais it hesite devant les couleurs rtes boites. ca r it tie Irotive pas sa couleur habituelle.
Au cinema I'on fait des montages; a la television Ion fait des
collages d'images entprtintecs aux sources les plus diverses. ('es images sans aucun mot d'explication, Lli•lilent stir fond de ntusiques uppropriees, Ic tout ninibe de ftmiigenes tie Ioules Ies couleurs ... On appelle cela tin "Clip"... Colles bout a bout ces morceaux de pellicules
disparates s'enchainent en Line Deus re coherente oil la svmbolique et

7 Cf. Lc. -ii; ,ii -ur. publiciraiic . " BI NE'roN " ... avec Ir . panncam rue do
Sort. it deux pa. do 1.1 (Iunpcllc.
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I'irnaginaire restituent Ic clintat d'un moment, dune epoque, d'une emotion, nticu.x que toot docuntentaire stn- Ic mcme stijet.
D'oit le sticccs des placards puhlicitaires stir les chaines de tclevision et le taux Cleve d'audience des emissions qui donnent plus a
rover qua penser. Qu'il s'agisse de films ou de documentaires.
Images puhlicitaires encore que celles des devantures des boutiques, des magasins, des panneaux d'affichage. Avei-vows remarque
les r.vthmes avec lesquels ces images sont changees? Avei-vous mesure IC temps consacre atrx publicitcs all cotes d'unc emission radio?
Les image sort elles-mcntes raises en conserve clan. Ies cassettes Video,
mail elles sort aussi consonmrees .ur place, en direct. connne cles Iastfoods. Ainsi nous assistons, depuis I'assassinat dc.John Kennedy aux
cvenements du monde: le cvclurrc' Audreu•, I'assa..inat du juge a PnlurnrC. II iatit couerir I'cvenenucnt! Et :Ilna>niclrt se a olive coiner entre Surnieru et Ic proces du SANG, mais pour Ic 15 Aoiit, Tien stir I'ASSOM1P'l'ION: mime la procession a St :Viculas du Chardmillet 11'a
intrressr, Celle annee les mrdias ... hien qu'il n'v ail rich eu a lilmet•
St-WIC parvis de Notre-Dame! A part le Pape (et encore!), les sectes oti
Ies mcntvements pseudo-religicux defravant la chronique comme le
Mouvement ESPACE du NEW AGE ... le religicux nest pas ties mcdiatique pour tine society sc'cularisce, a mains qu'il ne puisse cur recupere par la presse a grand Iii-age oil la presse publicitaire des specialistes du Tourisme: en Cant qu'il draine des fnules, done des capitaux. "le tourisme" secularisc• accepte d'cte aussi religieux. II v a des
dcplacentcnts significatils. Ainsi, it est svinptonialique (lit 'en plcine
croissane•e economique, Ia Region Parisienne se delinissait par BOt `LOGN -B/LLA.VCOL RT. C'etait l'epoque on pa rini les principaux
acteurs, iI y avail tine classe ouvricre organisce, revolutionnaire, incarnee par Celle Banlieue.
Ramp,{tic-Billy iconrt, siege des deux marques leaders de I'industr-ic de palate, RENAULT et CITROEN.
Atijotn'd'hui, la construction automobile Iran(;aisc est robotisee en province on clans les pays de la Comnrunatilt Ltiropeenne, cl
la classe ouvricre s'interroge stir sera existence, et a cesse de croire depuis 89 aux "lendemains qui chantent". Mais stir ces lieux et ces rCyes dcsertCs, tin autre pcnnoir se dresse. Aux por•tes de PARIS, les siCges de CANAI. PLUS et de TFI se lout face: le premier a pour adresSc IC Qerai ;Irrdre; Citr'oert, Ic second se situe Qteai (III Poirit-du-Jour. a
Boulogne. Pour s'v rendre suivre la rive drone de la Seine et passer
deviant Ia Maison de la Radio, siege de FR3, bastillc (lit service public,
juste avant d'atteindre'Il-•I: et Si %otts prenei. la rive gauche en direction de Suirsnes, vows pa.sserci devant I'immeuble de la SEPT. lab of atoir e
de television curopeenne, juste avant de rejoindre CANAL PLUS.
En amont de la Seine, GAUMONT vient d'ouvrir, Place d'Italie, tin Grand Ecran et U.G.C. prepare la construction d'un Palais de
I'image avec tin complec de dix-huit salles it Rercv. Or, const'uirc,
c'est en fait planter; on plantc actuellement tin decor comme au183

trefois on plantait tin arbre, putt- darer. Mais voila, si i'insuument de
diffusion devienl de plus en plus suphistique, I'instiiinucnt de production
est it ('abandon. On se preoccupe Ciavantage des tuvaux que Cie cc qui
passe Clans les tuvaux. Les programmes de televisions seraient partois
it mettre all nomhre des "nouvelles pau%retes"... Des images , mais quel
visage? De I'honune?, de Dieu?

II - Notre Niche d 'EVANGELISATEURS a la Chapelle
Par des "images" ou des " paraboles", j'ai davantage rvoque que
defini l'univers des realites humaines des destinataires de I'Evangile.
Le urs gestes , leurs mots, leurs silences les tr aduisent ou Ies ti ahissent,
mais it nest pas toujours facile de decrvpter les messages . II Y it tout
le pan du non dit, des images interieures: tout homme est tine histoire
sacs e , l'homme esl it 1'image de Dieu, chantons - noun, et noes aeons
raison , mais Ies Iideles de la Rte L111 Bay in sont-ils Cunvainctis?
11 appartient it I'hquipe de se preciscr elle-meme et de Minhpour Molise comment elle se contioit el exerce sa tache clans I'Evangelisation. compte tent de Ia Mission que l'Eglise lui confie. Je voudtais
sitter cote Cache d'Evangelisation daps I'environnement des realites
precedemment "imaginees", puisque l'Annonce du Salut est a la fois
annonce et revelation sur Dieu et stir I'homme.
Irreatver 1a Parole d(• Dicer
La Parole Cie Dieu passe par les paroles des hommes . A noire
epoque de nivellement des va leurs et Cie mediatisation a tout va, comment delivrer le message ? Comment " dire Dieu " dans tin monde qui
change, Bans tine societe secularisee en quete de religieux ? Je dirai
d'abord que I'Eglise it tout a craindre si elle n'accepte pits le miroir
du monde tendu par Ies medias , si elle se contente de repeter des gestes et des paroles, sans Ies rapporter a Ia nouvelle civilisation. L'ancienne Mail centree sur IC travail et tout se passe actuellentent comnme si nous n'arrivions pas a enter Bans la civilisation ties loisirs ...
c'est le sens de Ina parabole'Boulogne - Billancourt". oil les images se
construisent sur find musical de betonnicres ! Nous sonnies Bans I'audio-visuel!
/)('/(I 'figuration, n Ia 'transfiguration,
Je me souviens d'un passage du Cardinal Veuillot a Ia television . Les journalistes l'ont emmene stir le terrain de leurs jeux habituels: cont raception , sexualite, celibai de pretres, divorces-remaries, latin et autos poncifs. II repondait avec ce calme tin pelt hautain et condescendant du maitre deviant des Cleves qui, par Ieurs questions retardent Ic commencement du cours ... A trois minutes Cie la
l in de IT-mission, it a explose: "Ecoule,-moi a present. Laissez-11oi
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dire I'essentiel de ma vie. Je crois en JESUS-CHRIST Mort et Ressuscite, et footer-1110i in paix (Si(') avec IC restC, c'est annexe!" Avec cc
cri du coeur, it a creve I'ecran. On voulait lui faire faire de la figuration, it est alle all deli de I'image, "transfigure".
C'est, me semble-t-il notre premiere tache: Woos ne sommes pas
les figurants dune. piece religieuse jouee daps un decor desuet, mais
des fernrnes, des hommes transfigures par Quelqu'un et Woos n'avons
pas pear de rendre compte de l'Esperance qui est en Hons. A travers
les images de none propre vie, nous vovons le Visage de Qtrelqu'un
qui irradie les realites humaines de ('existence: le CHRIST. Nous reIlechissons comme le fait un miroir, la Gloire de Dieu que Woos avons
cue briller sur la Face du CHRIST, ct noes sommes trans-formes en
cette metre Image, dit Paul.
tin langage pour la Parole
Si noun avons quelque chose a montrer et a dire: c'est que noire vie est hahitee par Line Presence qui noes rend heureux. Nous sommes aimes de Dieu. 11 parle clans nos vies. C'est peut-etrc Ic plus important: ETRE VRAIS!
Les gens noun entrainent sur lour terrain et ils out raison;
leers questions, meme les plus ridicules et Ies plus eculees sont legitimes puisqu'ellcs sont leurs. Nous ne sommes pas la pour avoir reponse a tout, oil tirer one reponse d'un corpus de verites comme on
tire des medailles au distributeur ... Nous sommes la pour annoncer
le Saint quest JESUS-CHRIST, et cette annonce esl Revelation sun
Dieu et sur 1'homme. C'est cc que les Bens attendent confusement, qui
est essentiel. Avec leers mots a eux, avec leurs images, avec des paraboles d'aujourd'hui Woos allons dire Dicu, annoncer le KCrvgme, le
coeur de la Foi: CHRIST est mort et Ressuscitc POUR NOUS. La preuve, dit Jean, nons aimons nos frcres.
Si Clans nos homelies , dans nos commentaires aux divers offices, clans nos pricres dices univeiselles , clans nos conduites liturgiques , comme dans nos interventions an confessionnal et aux accueils , noes continuous d'emplover Ies "mots de Ia tribe ", c'est-a-dire - le langage des manuels de theologie , le langage " ecclesiastique"
on religieux - noes signifions clairement que scale lions interesse notre tribe, et notrs auroras one parole taillee pour cola sun mesure, Lin
piet - a-porter ' evangelique.
Non qu'il faille dehaptiser le langage cluretien, mais certainement le declericaliser. Je remarque, toutefois, qu'avec les mots les plus
ringards, des Temoins de I'Evangile font, comme Ion dit "rill tabac":
Acre Therese, Soeur Ernrnanuelle, Jean-Paul II, et des Eveques hien
connus ... Mais cela tient d'abord a leur veracite de'I'emoirrs authentiques de I'Evangile. Its sort, ElIcs sont, des reperes de la Foi. Its ne
185

servent pas tart a cc qu'ils disent, mais a cc qu'ils representent.
L'Annonce du Salut est renvovee a la force et par la fragilite
des temoianages, Bans I'histoire, dans la duree. Commie Dieu Lui-mCrne I'a fait aver: les gestes ct les mots des gens all quotidien depuis l'Exode jusqu'a la Croix. Cest dire qu'a Line theologie biblique, voice a uric
e.xeccse serree (dont noun ne sommes pas dispenses), it nons taut privilcgier clans l'Annonce du Salut, une theologie de la PAROLE de Dieu.
St Vincent vient en renfort. II nous donne comme moth lc, Ic CHRIST
Evangelisateur des Pauvres. Selon le temoignage de Luc, la scne de
Nazareth ou Jesus, it la Synagogue inaugure son ministcre par uric
premiere homelie, doit &11,c constamment presente aux cvangclisateurs.
Apres lit liturgie de la Parole, Jesus actualise la Parole. " Aujourd'hui
cette Parole s'accornplit pour goes. Cette actualisation est d'ailleurs
Si pointue que Jests del lenche Ies oppositions. La Cache des Cvangelisateurs a la Chapelle. sue parait done Cure de mettre les fideles en
contact direct, en prise constante avec la Parole de Dieu et la Parole
de Diert incarnce: JESUS-CHRIST, cru, confessc, prig, celebre. Noes
ne sommes pas au service d'idces, de valeurs memo morales, mats de
l..a Parole.
Jesus part unrjours des rcalites que vivent les gens: leur:s maladies, leers lausses crovances, leers habitudes, Ieurs peers, leru-s questions ... Jesus, avec les gestes et Ies mots du quotidien des Bens, Ies
stet en relation avec Ie Mvstere d'Amour du Pere. II fait passer les gens
(Pique) de lour manque a la plenitude`. 11 comble leer manque. II seme 1'Esperance la meme oil I'espoir humain ne renaitra plus. Je retiens cette pensCc dc Madame Swetchine:
"Le Dieu des chretiens est Ic Dieu des metamorphoses. Volts
jctez dais son scin la douleur, vous en retirez ]a Paix: vows
v jetez le desespoir, c'est I'espcr ance qui surnage: c'est tut pccheur qu'Il a touchc, ci c'est un saint qui Ini rend grace."
Le danger qui vous guette, c'est d 'Ctr e davaniage attentifs a nos
rcponses, du 'aux Bens qui nons questionnent , qu'aux fideles que noes
evangclisons , au point de ranrerter leers problemes de vie personncllc
a des problentes gcneraux de la Morale speciale oil fondamentale. II
est bon de noes rappeler que nons sommes en presence de frcres rt
de soenrs en Jesus-Christ , baptises conune nons dins I'Esprit, et pecheurs, comme nons . C'esr cur personae que nons accueillons aice
ses questions , de memo qu 'an confessiomial nons ne sornmres pas lit
unignemcni pour absoudre des pechcs on "faire lit morale", mais rCconcilier des pecheurs . La aussi noire parole est situee9.

a Ct. Ehis ,dim de Cana , Ies enu'ertcns avec Nicdime , Nathanael , Ia Samarilaine, etc.
Ct. \otre 2c Scssion des Contcs. enrs sit,' la Iii de G!!i(blalur cn iMars 92
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I.'1?vangclisateur esl un crovant qui essaie de dire Dicu. Sa parole dtlil rile altestee pal' 11111 communatrte, une tradition Vivallte, it
est cnvovc pat- I'EGLISE. II nest pas proprictaire de cc qu'il dil, ses
mots sons ceux dune Eglise en Marche. Dire Dieu aux hommes , c'est
renvover a Celui qui parle et qui perniet aux hommes de vivre et d'etre.
Dire Dieu comme le Christ Le (fit. L'Evangclisateur est imitateur du
Christ clans sa relation an Pcre et aux homilies: davantage it Sc SOUmet a I'Esprit Saint pour cur identitic an Christ.

Nos diverses communications doiveni cite rcvclation sur Dieu
et stir I'homnie, porn- quc I'homme enure cn communion ax-cc Dieu.
"Cc glre• norr.' aivrrts errterrdrr. i•ll, torrc•he du Verbe• de Vie. rro:cs err rerrdorrs terrxri.t ua^e porn yue rune Joie soft pnrjaite ' ; pouvons-noun dire avec Jean. "Oui. la vie si'st rrroni/estee , rrous l'avorrs couteurplee el
uotrs en reudons tenroigrta,;e" (I in 1. 2).
Les pelerinS eux aussi soul "situcS". Its viennent des Nations,
pour Ia pluparl, paYennes, incr'ovailtes on parlagces en diverses religions. Le monde des rcalites humaines est u_avetsc par des courants
contradictoires qui wont, de Ia negation de Dieu a I'aflirmation de divinites Iloues dans lesquelles on tie petit pas trainient reconnaiur le
Dieu de Jesus-Christ. Comment Bans la Foi, pouvons-noun interpreter cel ecart enure cc que sous apporte le temoigna;_e de l'Ecriture (la
vie s'est Manifestee a touter les nations), et l'anialgame ou 1'indiftcrence que noun observons autour de Woos? Bien que la Chapelle lie
dcseniplissc pas, bier que lions n'avons pas a cour'ir apres les hens,
In conintunautc chrcttentie Cl m1me telle, v cemipris a Paris, est Minoritaire
... et c'est elle qui doit temoigner de I'Cnivetsalite (lit Salut.
Rendons grace encore it Dieu . Comme les Mages, les pelerins
de la Chapelle ' ont vu se lever une ctoile". Its sons en Marche. Its lie
font que passer. Its ne rant pas arrives all but. Its ne donnent pas toils
IC menie none i curs quotes et a leers certitudes... II serait donuimgeahIe pour I'Annonce (lit Salut, d'estomper, d1 eununer cette marche latomiante et d'rgaliser les comporlements avec tine hienveillance
facile let Iinalement suspecte)... "Footer les religions lie se valent pas
et le choix dime est important, In sinceritc ne sellit pas ... cc serail
laire hon Marche de in manifestation dont noes aeons re4u la Grace
... noes qui sonrnes aussi en Marche vers la Vic nianifestee. Ouel Visage d1 Jesus-Christ presentons- lions? Nous n'echappcns pas non plus
a la question ear "par gestes et par paroles", noes donnons aussi tine
image de ce que noun 5011111les, de cc que notes vivons, de cc que notes
Crovuns.
Je nii pose la question. Je in pose it cliacune, it chacun de noes.
Je la pose a I'Equipe Pastorale, non pour Woos culpahiliser... mais Woos
dvnamiser clans notre tache d'Evangelisateuts.
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CONCLUSION
Cest volontairement que j'ai omis de parler de la Chapelle
comme "Sanctuaire \larial ." Je per4<ois tonne une urgence de christ ianiscr Ia Foi catholique des pelerins . Les derives soft trop perceptibles.
Plus le Hombre des pelerins augmentera , plus its seront sollicites par
les marchands de honheur ou de matheur " pieux ", plus sa fern insisiantc la pression des devotionneux de uoutes tendances . N'oublions
pas que 1'An 2000 approche et que commence a se faire sentir l'influence
malelique et demobilisante des faux prophetes brandissanl Ics anathomes contre l'Eglisc de VATICAN 11. Des Nostradanius de malheur agitent Ic spectre de la fin du monde et abusent la credu]itC ties braves
Bens . Une devotion mariale mal comprise , non situce clans la Foi de
I'Eglisc conduit a des impasses . II v a des "images" - meme a ]a Chapelle - qui masquent Ic viii visage de JESUS - CI IRIST . Le poids renouvelc Cie la banalite quotidienne , let fritcmcnt des energies, Ics
agacements repCtes parce clue les pieds se prennent rcgrulierement clans
les mcrmcs broutilles, ICS coups du sort , les fameux " rates" de la vie
... et voici "SOS CHAPELI . E" qui est appele . Nous nc son-Imes pas le
SAMU des envoutes et antres endiables , pas plus que noes ne sommes Ies grinds clevins dune divinite qui serait MARIE ... G rande
dCesse-mere tonic puissanta all pantheon paIen des deviations catholiques.
II v a urgenca a Cvangeliser les nouvelles cultures, les nouveaux
dCSirs, et a Cite attenlils a tout ce que vClilenlent les pokrins, car leers
gestes et leers mots, Tents cspoirs comme leers crainles expriment des
attentes humaines et spiritnclles. Le monde actual, avec ICS questions
nouvelles qui surgissent, lie pent se construire comme si le christianisme n'existait pas. Mais alors it taut savoir repondre "chrCtiennement" aux attentes de Iideles. Its ont hesoin de repores sits.
Cedes, la "Nouvelle Ev nigelisation" ne doit pas ctre rule restatuation
du christianisme des pores et des Brands peras, mais one renovation
des raisons Cie crrrire, d'aspCrer, d aimer.
Sans langue de iribu, sans langue tie hois on de colon, it lions
taut dire en direct Ia Bone Nouvelle et avec Ics gcstas et les trots de
noire temps, inventer les images et Ies paraboles, pour que Ica pelerins passant de Ieurs enigmes an Kervgrne. Revenons a 1'essentiel de
Ia Foi dc I'Eglise, c'est le seal mover pour tine les chrctiens rctrouvent leers marques. Prenons des initiatives clans I'Eglise, pour que les
chretiens reu'ouvent on dccouvrent le cover autour duquel orbiter une
vie debottssolee,
Et ceci est valable tint pour les individuals que pour les Groupes. Ceux-ci posent des problemes d'accueil, de catcchose. Pratiquement, c'est en passant Ic montage audiovisual qu'une catechese appropricc est possible. Encore qua nos movers audiovisuals necessi188

tent, a mon sells, on pea trop de discouns "explicatils" - cc qui est
line contradiction interne all mover utilise -, mais un dialogue peat
naitre ent-e les participants (de langue 1'ran4aise!) et cela donne l'occasion de sillier a sa place privilegiee, mais secondaire par rapport
all Cl IRIST, la personne et le r6le de MARIE IMMACUI.F.E.
Enfin one Eglise missionnaire est crfatrice, inventive: elle ne
se cramponne pas aux manieres de faire du passe, ctxnme si la vie en
dependait, elle invente de nouvelles voies, scion les appels de I'ESPRIT
et les besoins di temps; confiante Bans la vie qu'Elle tient de l'Esprit,
elle accepte meme les risques de moms institutionnelles si le service
de l'Evangile parait le regierir ou I'exiger. Nlissionnaire, I'Eglise est
communiante, elle vit en svmbiosc avec son environnetnent culturel,
social, elle en eprouve les verites et les valeurs, pots- inculturer I'Evangile. La fidelite a I'Evangilc de JESUS, oeuvre de ]'Esprit de Pcntecole, permcl aux chretiens d'aijourd'hui de ressaisir la "Tradition vivante et de transmettre l'heritage re4u, sous des formes renouvelees
clans on monde qui change: Incarner la Parole de Dieu all Coeur des
realites humaines, dire Dieu avcc les gestes et les mots de toil les joins,
comme Dieu I'a fait pour se reveler et nous reveler a noes-memos. Telle est la mission de l'I.quipe Pastorale clans le temoignage de I'Eglisc qui lire sa vitalize de JESUS le CHRIST.
Ravnnond Facelina, C.M.
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NUESTRA COLABORACION
CON LOS LAICOS
EN LA 1'ARROQUTA VICE.NCIANA
Rose11dn Palacios C.:1L.
1. CONCIENCIA DE SAN, \ ICE\TE Y DE I.A IGLESIA
ACTLUAI. SOBRE LA NE(`ESIDAD DE EVANGELIZAC ION Y SOBRE LA LM PORTANC IA DL:I. LAI('ADO
1.1. Una mirada a la realidad:
Para San Vicente , caminar " al paso de la Prop idencia" implica pacer una lectura evangzlica de lit realidad \ responderle a El que
nos interpela desde Lisa realidad his16rica.
1.1.1..tiitiiaeiou (Ic ilu'n'c11c•ia: )a en ticmpos de San Vicente
la cultura "prestmlaniente" cristiaLit. no to era cle lice ho: "I I p1 bee p1ieblo se Iuta're dc' h(uubre t. se comleua por Ito saber las rerdades iiec•e,arria., para sah•ar.e". Dc ahi que urja "pacer electitu el Evangelio".
Hoy dia, en i ttiopa, lus camhius culturale, prolundos v terliginosos pan pI()\ocad() el paso de la fe sociologica a la increencia o a las mil creencias . Se esta produciendo el secularisnut de las
conciencias que cts el re^gisu-o ultitttu de Ins calures. Pahl() VI diagnosticci
(ltic en el col-a/611 de la cultura se hahia instalado el ateisino (cl
lit'a11gelii Naniiatidi, n" 54-56). En ticinpos de camhius, la is () se pers(maliza o se piercle. En todo caso, como dice Romano (;tiarelini, si
lit le no se nos realiza, no llegarenuis it ser cristianus.
1.1.2. Lit partie•ipacic)11 del laicado: San Vicente lamenta lit pasix idad o inhibiciOn de los laicos en la Iglesia: "Race Va alr•ededor de
oc•hoc•ierttos micas clue las nrujerc.s Ito tieuert rtint;tnla ocly,ac•i(;111u bli( (1 011 la Iglesia, cnltes (.Visual his que 1(•111(111 el uo11lbre (lc chacoi isas...
(X, 953)'.
Los Padres Sinodales, en 1987, catalogaron al laicaclo catolico comp "can inmenso gigante adormecido". Si despertanu.s it caste "gi
gantr podremos hacer realidad Ia prolecia de que en lit Iglesia el primer milenio lo protagonizaron los monies, el Segundo los clrrigos, sel tercel-0 In pr()tagonizaran los laicos . 1-1 carisma apostnlico o carisnta de totalidad, que Haman otr()s, propio (lcl sacerdote, no puede
conlimdirse con la totalidad de 1()s carismas, o ministrncentrismo 0
superresponsahiIidad cle los sacerdoies que provoca ell 101, kLiCOS lit
inhibicicin o push idad. Juan Pahl() II interpela al laico diciendo:
,Torque t'sltiis carious Ic,do el dia.'. i Ii ('sia Nora lIla,t;rlili(a \ dralrla-

I Las citas de San Vicente d&' Paul (Stan tomadas de la edici(ln espanota tie
sus Obtas Cumpletas: Hditorial Sinucnu•, Sal:un;utca? Citanu,s, en primer lugar. el Iomo con el ntinx•ro rom:uu, \. a Cuntlllna(ioll, la p:IFina con cl mimcro arabigo.
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tics de la historia, la crecierrte participacicin de In persona en la sociedad es nu si,r no de los tiempos" (Cl Christi/ideics laici, n" 3-5). El Concilio Vaticano 11 recomienda a los page ors c)uc reconozcan v pronutevan
la dignidad v responsabilidad de los laicos en lit Iglesia; yue oigan
sus consejos, laciliten sus servicius, les dcjen lihertad v espacio Para
actuar, v les den animas para que emprendan (arras propias (ci 1.unu'n Gentirrrrt, n- 37).
1.2. Diagnostico v pistas de tratamiento pastoral que nos
ofrecen San Vicente v la Iglesia actual (C'lrri,tilideles laid, n" 26):
San Vicente V la Iglesia actual coincides en ors pantos de vital importancia en la pastoral pan-oquial v para la colaboracion de
sacerdotes v laicos:
- Ret•itali zacion bantisura!
- Reor1;aui:acicirr de rasa la pa roynia
- Cortcepto arrrplio y eucaruado de El'arr);eli acids
1.2.1. Revitali;aciou haruisnrcd: San Vicente en todas sits Itindaciones, desde Ias Cotradias pasta las Hijas de la Caridad, nos inculca una espiritualidad bautismal. La existencia cristiana, sea coal
sea su condicion, consiste en \ aciarse de si misn)o v otrecerse it Cristo para sets it a los hombres. Vivir en setio el compromiso bautismal.
"Todos log banti;.ados se ham revestido de Cristo, Pero no toelos realizoo sus obras. Ikvuos de unirno.s a/Cctiva r prcicticamerrte a Cristo para no solo scr %alvados sine ,ah•crdores" (c[ X 1, 414-415).
La Iglesia reiteradarnente nos propane entahlar procesos catequcticos que nos avuden it descubtir el bautismo . ""t cxla la existencia
del laico tiene como objetivo Ilegar it conocer la radical novedad cristiana del bautismo, para que puedan twit los compromisos hautismales segue sic vocacion conic) I Iijos de Dios, tuiernbros de la Iglesia v templos del Espiritu, part cipes del ulicio sacerdotal, prolctico
v real. Veneer en si mismos el reino del pecado v en-regarsc para servir en justicia \ catidad al mismo Jestis presente en tcxlos sus hennanos,
especialmente en los teas pe(Iuetios - Mt 23, 40
" (c[ Christi/idele.,
laici, n" 10-14).
1.2.2. Reort arri..acirirr do rasa in parroyuia curio cortuaridad con
elistiruos ccuismas, para ller•ara c•aho In nrisiou do evaugelizara log pohres: 1:;lcsia. C'orutnriort t• Alisicirc: En la parroquia vicenciana el principio organirador que da armonia a las demas acciones es la evangelizacion del pobre, sin Iisuras ni dicotomia alguna, v esto es as
porque el pobre es el centro del corazon de Dios. San Vicente. ante
las critical yue el hugonote pace a la Iglesia, exclama: "; Qtyc; clic•/ rcr para uosolros, log nrisioneros, poser derrrostrar yrre ei Espiritu Sa+rtu
gtria a sit l,1lesia, trabaiaudo como lrabajaruos por in instruc•ciciu v In
sauti/icac •iou jexangelizacionl do los pobres! (Xl, 730). El ser-\iCio al
pobre es una rota de autenticidad de la Iglesia. Eli la parroquia he191

mos de organizar todos Ios efectivos en una eclesiologia total que brota como fraternidad (lei bautismo v wive la dialrctica de Iglesia servidora del mundo: comtinidad-carismas, mas yue la otra dialectica
de clcrigos-laicos (cI Constituciones de la Congregaci6n de Ia Mision,
1, 3"; Estatutos de la Congregaci6n de la Misiun, 7).
f'n la vision de San Vicente, [as Cofradias de la Caridad pai i ogtiiales (coniraternidades 1 tienen todos los elementos esertciales de
In yue hod Ilaniamus "conmtnidades eclesiales-laicales de base": Es tin
grupo pequeno ( unas veinte personas ) para yue con la muchcdumbre
no venga la confusion . G nipo estructurado con cargos elegidos
por los mismos iniembros ; toman decisiones por mayoria tie votos. Informacion exhaustiva , correccion fraterna y separacion de
los escandalosos . Cultivo de la fe con una espiritualidad especifica v una intensa vida sacramental . Bajo Ia autoridad eclesiastica. Un fin claro : la ayuda mutua y el servicio espiritual y corporal a los pobres (cf Reglamento de Chatillon-Ies-Uombes. X, 574).
I)esde el Concilio Vaticano II se ha creado Lill marco teologico-juridico-institucional yue pennite desarrollar en la parroquia el ministerio laical y las comunidades cristianas (cf Ei'an.elii Nuutiaudi,
n" 58: (' 1iri.sti/ideles laici, n" 34).
1.2.3. Coucepto autplo v eucanrado de Et'augelizacicirt ell San
Vicente v ell la Ig!esia actual: "Los pobres que se ruultiplicau todos los
Bias, que no Babe u a delude it iii quehazer, cousNttnveu nti peso v nti
dolor" (Carta de Vicente de Pairl al Padre Almrras, 8 de diciemhre de
1649, en P. Collet, "La vic de Saint Vincent de Paul", Nancy 1748, 2
vols, t. I, p. 479).
Para San Vicente, evangelizar a los pobres no es solo darles la
Buena Noticia, Nino poser en marcha la Buena Realidad en beneficio del pobre. Esto es evangeliiar de palabra v de okra. En San Vicente, Evangelizacion v Caridad son terminos sinonimos y complementarios. La experiencia de fe ha de aterrizar en Lill compromise social en benelicio (lei pobre. Porque "la petlecci611 uo cottsiste ell rvasis, sine ert curuplir- hie'tt la volurnad de Dios" (X-, 21 1 ).
Segtin la Evartt;elii .Nniiiuiluli, n" 14-24, evangel liar supone enlabial- tin proceso yue implica: el testimonio, el anuncio cxplicito, la
educaci6n v el dialogo eon ]as culturas; la celcbraci6n y la tiansformaci6n de la realidad.

EL LAICO Y EL ,M ISIONERO PAUL LLEVAN A CABO
RESI'ONSABLEMEN'fE ESTE TRATAMIENI'O PASTORAL A TRAVES UE LA ACCION PARR000IAI. OR1)1NARIA
Nucstra colaboraci6n con el laico, en la parroquia, se Ileva a
cabo a traves de la vida v de la accion pastoral parroquial. Lsta colaboraci6n es muv distinta en intensidad, segtin sea el grado de co192

ri-esponsahiliclad mutua que logrenws. Situando Ia parroquia en Ias
zonas de kspana de mejor respuesta, en una parroquia de 5.000 bautizados acudir5n al cello dominical unas 1.500 personas, es decir, en
torso at 30 por 100. De estos, 200 adultos, 150 j6venes v 100 Winos
tienen un contacto nip s intenso a t raves de la catequesis semanal. Puede lograrse algun contacto personal a traves de la accicin misionera
con otras 1.000 personas, es decir, el 20 por 100. El contacto con el
otro 50 por 100 queda a6n mas diluido a coerced de la presencia de
los cristianos en el nntndo.
Aqui describimos las lineal de insistencia pastorales a Uaves
de ]as cuales pretenden>s mantener la parroquia en Illlsion permanente, hacia dentro v liacia alucra (parroquia evangclizada v evangelizadora ). v cultivar la corresponsabilidad con los laicos que van descubriendo su identidad bautismal V la mision en el mundo.
2. I . Algunas precisiones en el cameo pastoral parroquial:
2.1.1. De la parroquia - numterrirrriento a !a parroguia - misiorr: La
parroquia es la Iglesia que wive en una demarcaci6n territorial, enure
]as casas de sus hijos, que hov Ic sirve, a su vcz , de memorial de increencia . Nace la parroquia en Cl siglo IV con tin fuerte sentido de "mantenimieruo " de la cristiandad. La acci6n misionera se contia a los rcligiosos, institutos seculares o movimientos apostolicos . ; Crinro hacer de In parroquia nna i,g lesia en mision per •rrxurente (Ile e, lo que hoc
clemanda in situacuirr t' lo que requiere nnestru carisrua ntisionero?. ^Crirrao Tracer de In /nstitncicirr parrogrrial , insus lituible amique insu/iciente, rvrra casa de larrrilia antplia, acogedora r lraterna, a ! alcarrce del
hombre desanaigado ?. De momento diganios gtte una par roquia en
mision pernanente es inviable sin la corresponsabilidad de Ins Iaicos (cf Aposlolicarn (Ictrrositaterrr, n" 10).
2.1.2. Li parroquia no es rar cajorr de sastre: La realidad heten rgesea del Pueblo tie Dias, exige de Ia parm quia una pastoral diveniticada,
articulada y convergente hacia el objetivo vicenciano: potter todos
los electives at servicio de una contunidad parroquia) que Ileve it caho la evangelizaci6n dcI pobre. I lacia ello homers de it no por imposiciones, sing por ofer-tas setias. hien articuladas, donde• se establezcan ptioridades. La parroquia no es un caj6n de sastre donde cabe
todo sin programacic"m ninguna.
2.1.3. Evitemos las iglesias paralelas denim de In parroquia: A
la par•cxluia se le ha definido conic "comuni6n de comunidades" por
la capacidad que t iene de acoger, dar unidad a la rica variedad que
el Espiritu suscita en sit pueblo v vincularlo con la iglesia particular o di6cesis (cf Apostolicam ac•tcrositatcerrr, n" 10). Es pcligroso, sin
embargo. que, dentro de la parroquia, sc susciten , alimenten y perpet ien comunidades par•alelas, va scan con base (-arisntatica o generacional, ir•eductibles it un mininu> de utiidad, cerradas sohre si ntismas. Las comunidades honiogeneas en la pall oquia no suelen luncionar.
1 L) 3

2. I .-l. Decisiwtes generusas v hicidas era el carnpu parroytrial: A
travzs de las Asambleas Provinciales de los miemhrcts dectinados
en las parroquia', se oh,ena 1-111a constanIt ,ana aspiraric"m a via it,
a u'avcs del nIinisteric r parroquia I, la opcion por los pobres , una cierta itinerancia o movilidad a la vc/ que lograr la continuidad que
requieren los procesos de evangelizacion entablados en las parroquias . Estas tres aspiraciones quiza e,ten requiricnclo (It' lo, organos ejecutivos de las Provincial decisiones generusas \ lucidas.
2.2. Corresponsabilidad del laico v el Paul en las parroquias:
La colaboracion del laicu ' \ CI Paul en el cameo parroquial se
Ileva a caho a tiav6s del servicio pastoral . 1'.I servicio pastoral unilien nuesUas villas. F.s tuente de enriquecin)iento personal v de nmaduracion en la le. La planificacion, ejecucion y evaluacion de In misicin, son ntomentos privile; iadus para desai rollar In colaboracicin,
contemplar jnntos In action de Dios v vivir Cl sentido eclesial (cl
Constituciones de la Congregaciun de in Misi6n, 1, 3. 15: Estatutos
de lit Congregation de In misicin, 7: Mater et Magistra. 236).
2.2.1. li laico no cs run irahajador por cneciw ajeua: La Conlerencia Episcopal espanola se ha propuesto un objetivo concreto
durante estos aiiox pronx)ver la participac ion de Ios laicos en In villa v misicin de la Iglesia. Es una esigencia de la autocomprensiun
que In lglesia tiene de sit identiclad v de sit misicin. E.11 una eclesiolugia de totalidad, cuvo patadigma es la'irinidad -unidad v pluralidad, comunion v misi6n-, la unidad bautismal, eucaristica v pneumatologica que proporcionan los Sacramentos de In initiation, es
previa a la distincicin que proporciona el Sacramento del Orden (ci
I P 2, 9 ss).
2.2.2. 17rir el espiritu prupiu era cl ministerh ;cal igttial: La
parroquia nos olrece In oportunidad de coiaborar con Cl clero secuhu• v set- los animadores de la responsabthclad de los laicos en el Pueblo cie Dios. Para esta larea sort recursos inestimable',: Inc virtudes
propias de nuestro espiritu , la e\periencia v testimonio de nuestro
vivir comunitario y el estilo de nuestro apostolado sobrio en los
nmellios, aecceedor de las personas v ,oliclat io con los pObres.
2.2.3. Colaboracicitt a trams del Consejo Pastoral Parroynial:
1:1 Conscjo Pastoral Parroquial v las Asambleas Parroquiales son
organos consultivos de comunion V corresponsabiliclad dentro de
In parroquia. Debe representar las acciones principales cie lit parroquia v el pluralismo existente en el Pueblo de Dios. El Consejo
Pastoral Parroquial Ilet:a a taho el _eubierno de In parroquia v In planiticacion pastoral. En c,to, or: anisnnrs de corresponsabilidad
delxnuos incogx)rar laicos de fe adulta que dinamicen las conntniclades;
macho mais quc laicos do cites que repitan acriticanu•nte his encaraos.
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2.2.4. El Corrsejo Ecomirrrico Parroquial: El Consejo Econ6mico
Parroquial Ileva it cabo, en nomhre de lit connrnidad panl-oquial, lit
gestion economica con criterios evangclicos . Tienc actualizado el
inventario. Hacc el presupuesto % el balance anual, v (lit cuenta Cie lit
gestion econ6mica, con transparencia v fidelidad, al Obispado Y a lo s
feligreses. Le guian los siguientes en lerios operatiros:
• La Congregacion de la Misi6n no asume lit parroquia coma
una e.xplotaci6n aut6noma en beneficio propio, sing coma Lin
servicio apostolico. que requicre sit coordinaci6n con la Di6cesis tanrbien en materra cconomica v, a su vcr, una remuneraci6n digna para nosotros.
• Que la aportacion economica sea Iruto de una conciencia de
pcrienencia it Ia conutnidad pan'oquial, y contribuva it aumentat'
la vida contunitaria.
• One los recursos necesarios no se recaben de moo inconsciente, con promesas tie lucro tales como Ioterias, rilas, etc.
• Our .c c\ tic la inipi csic,n do O)ntpra\rnta do lu sa !t ado ("Si0occ,icu) de la rclchracio^n cle Ices Sacr. uncntos.
• Mantener vivo el interes poi compartir con el necesitado,
lonientar siempre tin ctiterio de austeridad v funcionalidad en
todos los recut'sos pastorales.
2.2.5. El equipo de aeogida v o/icing parroquial: Es el gntpo que
acoge a cuantos llegan it la parroquia pidiendo u ofreciendo Litt set'vicio. Estas personas les dispensan acogida, facilitan informacion v
u amitan lit,, diligencias que pr ecisen. Posen a Us person s en comunicacion
con el resin Lie la parroquia.

LA EVANGELIZACION, MISION ESENCLAI . DE. LA PARR000IA
Es imprescindible que la parroquia tenga biro estructurada la
Evangelicacion en sus ties acciones::%li ionera, Carrquetica v Pastoral.
Crge Lin cambio no solo de costunrbres v de programacion, sing tambien de niente pat-it no asocial- a lit parroquia tan solo tareas de conscrvaci6n v mantenimiento, lino principalmente tareas Cie testimonio, contagio v difusion. San Vicente nos diria que si la le es Fuego,
el celo es stt llama.
3.1. Importancia de la Accion Misionera en la Parroquia:
Somos consciences do quc Al Lenuarnos en la Action Alisionera, estamos tocando alga esencial en la fc cristiana , nuclear en la
1 C) z,

Nueva E.angelizacicin V constitutive de nuestn, Catisma de Congr gacicin
de la Misicin. " Utta parroyuia sin pasieiu imsiouera es to, cantpo de nrttertos. No ciertantertte una cornctnidad de resttcitado.s en el Restu•itado"
(Bruno Forte). La radiografia de la increencia es muv compleja en la
vieja Europa constituida en "pals cle misicin", v Ios paganisnxn camullaclus
son de todos los colorer. Esto exi_e una pastoral nmv diversificada,
casi personal, para entablar coil el alejado de la It-, bautizado o no,
tin proceso titre va de la no fe, a la fe inicial ; de la fe religiosa ("algo tiene que haber"), a la fe cristiana ; de la fe socioldgica (apovada en el ambiente), a la fe personal (cf Ei'augelii Ntnuiandi, n" 56;
Christi/ideles laici, n" 34).
La pan-oquia ha de salir de su dormiciOn misionera V. como
comunidad iniciatica experta en lo fundamental, ha de responder a
este ;grave veto: ;Cristo se pace tot cristiano? (cf Ad Geutes. n" 10-1-f):
,Conte se reartilna tilt cristialto anerrtic'o o no eiartgelizado?; (,-Como
Ilegcir a los ale jades de la /t'?: ; Utte vernartcts tienen abiertas it la Buena Nnticia?. El Concilio \'aticano 11 recomienda "restablecer" el Catecumenado de adultos v "adaptar-lo" it la nueva situacion del hautizado. De aqui surge la Catequesis de adultos de Inspiracion Catecumenal (cf.Saerosartrtunt ('ortcilinrn, n" 64-66).
Oportunidades quc ofrece la parroquia en su pastoral
ordinaria para llevar a Cabo la accion misionera:
3.2.1. El testirnortio personal t• contnnitario de /e' v dr 'alidaridad con lots ticti- etas tie la sociedad: Ante el ciudadano dish aido v consumista, la audaz v respetuosa agresividad del testigo puede pro-vocar y con-vocar it la fe. La parroquia vicenciana, si no esta en Ios lugares "Ironterizos" v "marginales", al menos ha de tener presencia critica v ainornsa en esos lugares. Al partir el pan con las victimas de la
sociedad, se Interrogaran: "^Por que t'irert de esa rnauera?: (.-Por ytte
estcirt con trc,.sotros?" (Erau,t;elii .Nuntiartdi, n" 21).
3.2.2. Lot trartsntisid,, de persona a persona: I'.ste tipo de difusion - sencilla, calida v vcraz - es de gran eficacia pastoral. ", Acaso hqv efts rnodo de et'artt;elizarque uo sea trartsrrtitieudo la propia experie,tcia de /ar?" (cf Et'att,gelii Nnrttiaudi, n" 46). La parroquia, a haves
de sus miembros, wive la presencia capilar en los tejidos tiltimos de
la sociedad.
3.2.3. 1.4)s coutactos ocasionales. Sacrametuo% "sociales", opor-ttutidad pant la accicirt ntisiortera: Acontecimientos que wive la lamiha: rktcimientos, defuncioncs, mahimonio, prrYlida de trahajo, enfermed ad....
son mementos propicios para acoger, acompaitar, ahondar juncos en
las prolundas experiencias humanas que suhvacen rn esos acontecintirntos. s asi prepal al- till posible primer anuncio. A ello han de estar
atentos lus equipos de "Prehautisntales" Y "Prematrimoniales".
3.2.4. Los catequislas de in/aucia, adolescettcia v juverrtud: Los
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catequistas de estos gntpc)s Ilevan a cabo una accion gratuita muv estimada por los padres. Puede ser la puerta de acceso a la familia si el
catequista esta imbuido de la preocupacion misionera de Coda la comunidad. El catequista visita. dos o tres veces at ano, a la familia, o
mas veces si Ileva it cabo la "catequesis familiar".

3.2.5. La c•elebracicirl littirgica to lo _s Sac rarnerltos asi llamados
"sociales": La demanda esta Ilena de ambig0edades. pero puede Ilegar a ser una oportunidad si logra conectar la vida con lit le celebrada. La litui n, i Iuc tin inst rumento de accicin misionera en Ia primiIiva

C( )ll lltll l;lll.

3.2.6. 1:113olet(n Pan •ogttial y los enlaces: repartidos por el territorio de la parroquia.
3.2.7. 1:l eglripo de accioll misionera: que, en conexion con los
movimientos apostolicos, organiza debates, mesas redondas, etc.,
sobre temas lronterizos de inters civico o social.
3.2.8. Los padrinos, 1111a forma de acc•iciu misionera personali;adn: Designamos con este nombre a los cristianos que, cercanos al
alejado de la fe, le acompanan personalmente en sit bt squeda con una
pedagogic paciente v progresiva, que puede suponer anos de didlo2o pasta llevar it caho el primer anuncio. Los "padrinos" midi-an muv
en cuenta el consejo de San Agustin it su catequista Deodato: No rec•haces a los qne vienen al C'ateculneuado por raz ales extraitas a to je';
avudales a descftbrir otras 111olitac•iolles, Pero no It's sonletas al sisienta de pesos Y medidas, porgne es it;nal que despedirles".

3.3. Accicin catequctica en is parroquia:
La persona no debe estar Coda la vida en catequesis. Sin embargo, el defier principal de Ia parroquia es entablar v seguir distintos procesos catequeticos dentro de Ia educacion continua de lit fe,
cn los momentos mas adecuados del ciclo vital humano. Destacamos
por ,it importancia los procesos catequcticos entablados en estas
edadc,: inlancia= 8-12 anos; adultos= 25-45 anos; tercera edad = 6070 ,m..
3.3. 1. Let Catequesis de adultos, de inspiracicin Cafecumel fill, es
el nlodelo de toda Catequesis v prilrcipio ort;anizadortie una oterla parroquial cohereiite: La Catequesis de adultos, de inspitacion Catecumenal.
acoge al alejado que. a traves de una accicin misionera previa, ha Ilegado it Ia le inicial, V acoge tambirn a aquellos que, en sit iniciaci611
cristiana, tienen serias lagunas que les impiden dar talon de su esperan/a, v les conduce it Ia fe madura capar de vivir en connmidad. Sin
catequesis permanente no habra conumidades vivas en la parroquia
(cf ('alechesi iradeuelae, n-44; "La Catequesis de Ia Conumidad, Orientaciones pastorales para Ia catequesis en Espana hoy", n" 47). La
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parroquia que no estr dispuesta v preparada para asumir con resprnsabilidad materna la tarea eclesial de la evangelizaci6n, porcoherencia teolugicn-pastoral debe clausurar Ia pila hautismal. Donde no
se cultiva una experiencia de fe, la Evangelizaci(in se convierte en propaganda, el culto en Tito vacio v la acci6n caritativo-social en mera
Iilantropia a voluntarisnut. El cristianu no puede evangelizar sin vivir. ni vivir sin evangelizar (ci I Cor 9, 16).
3.3.2. Actnalidad de in experiertcia de San Viceme tie Paid: Sall
Vicente sale al Paso de una objecion que Ia pastoral de mer() mantenintiento sigue ponicndo hov para negarse a una catequesis sistenritica: "^Qlle tenetnos que rer ttusolro.% cou el (atecistno?. Somas
cristiunos, l'amw, a in l,klesia V pintos ntisn V t'lspera.s: nos cou/esarrtos
par Pascua, <qure tuns rteeesitarnus?".

San Vicente les responde: "Yo rto he visto en undo la Sagrada
qae le haste a un crlstiano Cl)?? oir ntis a r t'isperas v Cott /l'sarse... Adenras, rque /alt o Baca
in tn is a el c/ue no sane que es in nrisct, ui de in con/C's i(i )i el que no sabe eit que cortsiste?" (X, 38).
San Vicente trala de que el adulta piense. pierda el miedo, parlicipe v una, en su vida, a at fe vital la acci6n transfurmadora (CIA,
2011-205).
San Vicente. en su practica misiunera, prefiere el catecismo it Ia predicaci6n para Ilevar al cristiano a una le adulta (cf X, 441 ).
Escritnra

do

3.3.3. Finnlidad de in Categite.sic de adultos: La Catequesis de
adtiltos tiene Conln Iinalidad la conversion a Dios Padre, por.lesucristo,
en la Iglesia, a t avrs del Fspiritu, para el servicio e\angelizador del
mundo. implica "metanoia", "koinonia", "diaconia". Supone asumir
persunalmente los Sacratnentos de la iniciaci6n: I3autismo (hijos de
Dins), Eucaristia (niiembros de Ia Iglesia), Conlinnacion (testigus que
tiansforman el mundo).
El terming de este proceso de revitalizacion hautismal es vivir inte_rado "en la comunidad eclesial" dentro de la parroquia, para servir
al mundo (cl Eran,Lelii :\untiandi, n" 58).
No siempre es facil ]legal- a este eduilibrio v ntadurez en Ins
gntpos que entablan este proceso: o se ahuventan del mundo o constituven iglesias paralelas.
3.3.4. Caracveristica.c de in Catequesis de adultos: Com icne que
la Catequesis de inspiraci 6 n Catecumenal se cilia a las siguientes caracteristicas:

13r,1(a a /ttndanrrntnl: \u es una acL ion elitista sine de fundanu•ntaei(in, conut corresponelc a is instituci(nt parroquial.
tut : tud( , nr: Desde el principio h:( de c()ntener todos los elementus que querentos que conliguFell aI crisliano de fe adulta.
- Gradual: Di\idida en etapas segun mats el "Ritual de Ini198

ciacion Cristiana de Adultos": Convocatoria, Precatecurnenado, Catecumenado, Etapa espiritual v Mistagogia. Para la parroquia, la
convocatoria anual es una prueba para ver si funciona o no la accion
misionera. En una parroquia como la descrita mas arriba, pueden iniciar el proceso catequctico uno 0 dos grupos a] ano.
- Sistentdticu : De forma catequetica se logra una exposicion
completa y ordenada de la fe.
- Dc dtu•acidtt liinitada: Nuestra experiencia nos aconseja al
mends un proceso de siete aiios.
3.3.5. Formacion dc' catcxiuistas: L.a Catequesis es tarea de Coda la Cornunidad parroquial. La Comunidad cs el oriven, lugar v
meta de la catequesis. La Comunidad elige, prepara, em la y respalda at catequista. Es responsabilidad del parroco llevar a cabo esta preparacion que durara toda la vida, como la relacion pedag6gica de Jestis con sus discipulos. La capacitacion del catequista viene marcada por las tareas que ha de desarrollar, similares a las que realizo Jesus: cognoscitivas, celebrativas, eticas y apostolicas.

4. I.A ACCION LITURGICA DE LA COMUNIDAD PARROQUTAL
"Dime como celebras, y to dire que comunidad tcrrmas". Esto
lo podriamos decir de cada una de las acciones fundamcntales de la
Corrumidad parroquial, tarnbien de ]a Evangelization o de la accion
Socio-Caritativa. A craves de ellas, la Iglesia expresa su identidad. Cuando, en Lugar de celebration, haceanos rito porque no hay capacidad
de otra cosa, estamos vaciando la sacramentalidad de la Iglesia. Vida, fe, celehracicin y contpromiso en la coniunidad parroguial, estan
en tension clialectica, no en disvuntiva excluvente. La parroquia convoca previamente a la vida solidaria, a ]a fe y a la conversion, para
que, asi, la cclchracitin sea, rnas tarde, "cumbre" de comunicin v
"Iuente" de misicin (cf Sacrosattcttun Concilitutt, n" 9).
4.1. El equipo parroquial fie animation litfirgica:
Asume el servicio de it educando la capacidad de interiorizacitin, la expresion conumitatia y fcstiva de [a le, la participaci6n a traves
del silencio, el canto v los signos, la oration y celehracicin comunitaria, Iittir,gica v sacramental. Ciertamente, no es facil la colahoraci6n
del laico a Craves de un equipo littirgico estable y competente.
4.2. El ano litfirgico , el domingo v los Sacramentos:
Son tiempos o arnhitos rntrv significativos para la corrnrnidad
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parroquial. Cristo es el sol, el centro del misterio cristiano, v Ia comuniclad parroquial gira en torno a El. De El rccibc la Iuz do la re v
el calor de la caridad. Cuando ha habido una bucna catequizacion,
las devociones quedan ensambladas en el ano liturg*ico v cl pueblo cristiano esta capacitado para alimentarse de el.
La Comunidad se recrea al actualizar la Pascua del Senor it waves
del domingo v de los siete Sacramentos. Recibc de los Sacramentos
cl dinanrismo personal, eclesial v social para vivir la condicion profetica de anuncio v testimonio v la situacion real quc se expresa en la
transformation del mundo en beneficio del hombre.

5. LA ACCION CARTTATIVO-SOCIAL EN LA PARROQUTA
La Caridad social, la lucha por Ia justicia, la soliclaridad coil
los movimientos en favor de los marg_inados, ha de set- el distintivo
de la pa >iroquia vicenciana.
Nuestra conciencia no nos permite prescindir pot- un tiempo
de la expresion cultual en la parroquia ni delegar en otra pan-oquia,
sin embargo, pasamos meses v anos sin organizar ni expresar la fe
en sit dimension caritativa, social o politica. La Catequcsis cue no inicia en el compromise social, no es catequesis cristiana (cf Ltunerr Gerrtituu, n" I: Catechesi nradendae, n" 29).
Rccordemos to que los Obispos dijeron al linalizar cl "Sinodo
de los laicos", en 1987, en su " Nlensaje al Pueblo de Dios": "El Espirito! nos ller•a a descttbrir nras claranzc rite que hov la santidad noes posible sin un corrrpromiso con la justicia, sin una solidaridad con los pobres v oprirnidos".
5.1. Divorcio consensuado entre fe v vida:
En el Congrcso sobrc la "Pan-oquia Evangelizadora" - promovido
v organizado por la Conicrencia Episcopal Espanola en novicmbrc
de 1988 -se nos hizo repetidas veces esta pregunta: "(Poi gile. el asiduo a la Ettcaristia, por Iripotesis et'anhelizado, no es enangeliador?".
Hemos acunado la expresion "crevente v practicante" para designar
al que acepta las verdades de fe v va it misc. Flemos olvidado que to
que verifica (hare verdad) la fe v cl culto es la lucha por la justicia v
la expresion do la caridad. Lo otro es dar culto a] culto. La fe quc no
se expresa en el amor es I ideismo. En la lglcsia cspanola has mas de
ties rail gropes en t-eflexion dcsde hate anos; cuando se les invita al
compr omiso, sigucn relugiandose en la relle.xion. For huir del vohrn(arismo
falto de la experiencia dc fe, cstamos cavendo en espit-itualismos faltos de encarnacion. Para veneer esta enorme di! icultad pastor ail v teologica, hemos de volver it la pedagogia vicenciana de los origenes v ponce el contacto directo con el pobre en el inicio (lei proceso catequetico. en el medio v en el fin.
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5.2. La option preferencial por los pobres en la parroquia:
La option preferencial por los pobres implicit, si quercnurs serhonestos , que el nmaxirno de efectivos, tanto materiales corno personales , los empleemos en benel icio de los pobres.
En la parroquia cle "Regina Mundi " ( Granada ), donde estov ahora, solo en estos dos ultimos arios hemos logrado que el 51 por 100
dc todos los ingresos vavan directamente a los pobres . Pero no secede
to mismo en cuanto a los recursos personates : [a mavoria son servicios intraeclesiales de liturgic v catequesis . Configuramos una Iglesia que se mira y se sirve a si misma.
5.3. Los miembros de la Congregation de la Mision , sus Comunidades v Provincias:
c.Estamos preparados los nriembros de la Congregacicin de ]a
Mision , por [Iuestro estilo de vida v por el compromiso corn Lill itario,
para alentar al laico en este compromiso en favor de los pobres?.
Juan Pablo 11 decia, en la audiencia del 30 de junio de 1986, it
los delegados de la XXXVII Asanrblea General de ]a Congregacicin de
]a Mision : "Queridos Padres .v Henizattos de la Aiisidu , Inds que mmca, cots audacia , humildad vv cootpeteucia buscad las causas de la pobre:a v favoreced cutintosaotcnte , a c•orto v a largo pla:o, las soluciottes
emicreta.s , tnovihle.s v elicaces. ,lctuartdo de esva tttanera , cooperarei.s a
la credihilidad del El-car cho y de la Iglesia . Pero. .sat iris tardar. vivid
cercaoos a los pobres v obrad de ruauera que jatncis se r'eatt privados de
la Buena ,Noticia de Jesucristo".
5.4. Importancia del contacto directo con los pobres y
marginados:
Una cosa es hater estadistica sobre la droga v otra, bien distinta,
sufrir de cerca las consecuencias de la drogadiccion. Es distinto teorizar sobre la solidaridad v sulrir escasez por habcr compartido. Me
viene a Ia memoria esa expresion de San Vicente : "h is virtudes tueditadas y uo prztc Cicadas sot r detetinruutes ". Laicos v sacerdotes crecet•ernos
en corresponsabilidad v en compromise cuando nos arrodillemos en
Los "lugares teologicos " de la margination , en las aulas del contacto
directo con los pobres . Ellos son Y seran nuesti os " maestros".
5.5. Grupo de Caritas, Voluntariado o action Caritativo-Social en la parroquia:
Tiene la linalidad de estudiar la realidad v sus causas, estimular
it Coda la comunidad cristiana v organizer los electives Para lograr la
pronutcion del necesitado v solucionar sus nccesidades. La "cat iclad
politica" que no trata de encubrir la injusticia, lino de instaurar los
valores del Reino, es tarea propia del laico cristiano. Supone tin com201

promiso que brota do la le v (jue es escuela de perfecci6n cristiana v
de virtudes como la Fortaleza v la esperanza. La comunidad pan-oquial
ha de cultivar la fe de los militantes para que en medio del compromiso social v politico, su fe no quecle solocada por las ideologias de
uno rr otro signo (cf Fvaiigelii Mintiuruli, n" 70; "Los cat6licos en Ia
vida priblica, Instrucci6n pastoral de la Comisi6n Permanente de la
Conferencia Episcopal Espanola", rn" 174).
5.6. La pastoral sanitaria en la parroquia:
Los ancianos v los enfernros son objeto de predilecci6n para
toda la comunidad parroquial v, poi, Canto, una de ]as acciones prioritarias de la parroquia. En la parroquia que disenamos ar riba, doce
Voluntarias de la Caridad, seis ministros extraordinarios de la Eucaristia
v tees sacerdotes, colaboran para visitar en sus casas o en los hospitales a ciento cincuenta ancianos o enfermos que hay en la parroquia.
6. CODA FINAL
Esta breve exposici6n se ha inspirado en las "Lincas basicas
de Acci6n Pastoral" quc tencnurs, en Espana, a nivel provincial e interprovincial para las parroquias vicencianas, v ha tomado como
esquema fundamental la vida diaria do una parroquia.
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A LA RFCIIF.RCIIE DE <TRACES>
La "Revue de L'Institut Catholique de Paris"
vient de publier-dins son Nummro do janvierpour preparer
mars, 1993, section ',17elrrrr es
le cinquantenaire de "Diving Aff lante Spiritu", cet
article do P. Maurice VANSTEE\KISTE, C.M.
Nous sommes sins que les lecteurs de VINCF.N'I'IANA v trouveront grand interet (.Nd1R).

Dans Portrait du Pere La,t;ratrg>e pant en janvier 1992, M. Jean
Guitton relate les circonstances qui font amens a ecrire, en octobre
1936, tin mCntoire (,stir la situation faite aux savants catholiques en
France en ce qui concerne les etudes bibliques» et comment ce ntemoire a pit titre utilise iCi ou la pour la redaction dc I'Encvclique Divino it f/latue Spiritu du 30 septembre 1943 (Portrait (lit Pere La,i range, Robert Laff mt, Paris 1992, p. 231-245).
Mais c'est en 1987 que pour' la premiere lois le texte de ce memoirs pantt en annexe dun autre livre de M. Guitton: Le Christ de ma
tie - Dialogue ai'ec Joseph Dore, Desclce, Paris 1987, p. 257-266, avec
('annotation stiivante de .1. Dore: (,Document totalement inedit, Colt
a la demande du Pere Lagrange (auquel Jean Guitton avail rendtt visite it Jerusalem en 1935) en vue d'attirer ('attention du Saint-Siege
sus la necessite de lavoriser la recherche des exCgctes catholiques en
matiere biblique. Signs par tin certain hombre d'universitaires Irancais
et remis a Pie XI par l'interrrtediaire du Cardinal Tisserant, it jolia kill
role certain an moment de la redaction par Pie XII de I'encvclique Divino A//lartte Spiritu, 30 septembre 1943. ainsi qu'u ne comparaison
etroite enure les deux textes petit en convaincre.,,
Deja en 1974, sans en donner le teste, M. Jean Guitton avait
ecrit Bans son livre L:crire courtne on se sout'ieru: (Cc texte (do mCmoire) je n'etis pas de peine a le faire signer aux quelgttes personnes
que je connaissais it l'Institut. Je me souviens clue M. Govou m'ecrivit: "Je signe des dens mains." Lejcone Cardinal Tisserant porta Ia
supplique an vieux Pape Pie XI (liii la mit clans tin tiroir en lui disant:
"Celle question biblique est considerable, capitale. Je ne I'ai pas
abordec pendant ma vie. Je la laisserai a moo sttccesseur." Et ce fut
en effet son successeur, le Pape Pic XII, qui devait publier en 1943,
one encvclique Iiberatrice pour les Etudes bibliques oil je retrouvai
les traces de mon memoire» (Ei•rire confine on se soitnient, Favard,
Paris 1974, p. 371 ).
C'est pow- essayer de retrouver quelques traces de cc m moire daps I'Encvclique que stir article it ere redige. Le lecteur aura releve les diverses appellations que M. Guitton a donnces a son teste:
«remarques>, urnemorre", ustippligte». Cc texte, quelle que soil sit dC-
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signation, sera reproduit Bans ]a colonne de gauche avec references
prises au Portrait du Pure iiigrartge, p. 231-245 et a l.er Christ de out vie,
p. 257-266. Pour IC texte de I'Encvclique qui figurera clans la colonnc de droite et qui comporte 48 numeros, quelle que soil 1'edition, ce
tcxte sera simplerment mentionne par le numero en question.
1. La supplique fait ctat de I'attitude d'esprit do certains membres de I'enseignement public vis-a-vis de la foi do Ions colligucs
catholiques. En dcux endroits an moms de Dirioo A//lance, cette attitude d'esprit est mcntionnce, mail pour relever que, si la methode
critique employee par l'incroyance a pit ebranler tin temps les catholiques, cite leer apporte atujourd'hui line aide precieuse:
-Les raisons de erotic «D'aucuns... out employe'
qui pouvaient autrefois paraitre la critique, it v a quelques di7aines
suffisanles a des esprits credo- d'annees, dune facon tout arses, oil rnal inlormcs, auraient bitraire, et souvent de tells: sorete, noes dit-on, dunites par I'ap- to qu'on aurait pu dire qu'ils
plication de la methode critique agissaient ainsi afin d'introa I'Ctude des donnees historiques duire Bans le texte sacre leers
stir Iesquelles se fondait la foi. opinions preconcues: mais
En d'autres termes, on ne petit aujourd'hui, it est a peine besoin
pas titre a la fois savant honnC- de le remarquer, la critique poste, entendons soucieux clap- scdc des lois si stables et si asplicluer les methodes de ]a cri- surees (III 'clle est devenue un
tigtie, el catholique honnete, instrument de choix pour edientendons catholique soumis ter la parole divine avec plus
aux dogmes et au.x directives de purete et d'exactitude, tout
de I'Eglise: it fact choisir... Cet- abus pouvant titre facilement
to fachetise apparence dun de- depistC» (n_ 22). <(Les exegetes
saccord entre I'enseignement catholiques, usant correctement
commun de I'Eglise (qui, aux veux de ces mcmes armes cloture
des la'ics, coincide absolurment scientifique dont abusaient trop
aver la loi) et f'enseignement souvent nos adversaires, out
des savant autorises, a des con- propose des interpretations gtii,
sequences regrettables parmi tout en s'accordant avec 1'enles elites comme parmi les hum- seignement catholique Cl. les
bles)) (Portrait, p. 231-232; l.e
sentences traditionnelles paChrist, p. 257-258). raissenl en mcme temps repondre aux difficultes soulevices
par les notrvelles explorations et
les nouvelles clCCOnvcrtes, on a
celles dont I'antiquite a laisse a
noire temps la solution>, (n" 40).

2. La supplique fait connaitre quit y a un petit nombre de
pretres ' pie docti ', hommes dune profondeur rermarquable, (]Ili honorent autant l'Eglise que la science humaine, mail qui sont diflici204

lenient accessibles et qui ne peuvent faire profiler qu'un petit nomhre de disciples de leurs reflexions, des dernizres dccouvertes de la
critique, mais «mettant en Dieu leur confiance, ifs fabriquent des munitions et les ar-mes nzcessaires pour que la lutte de dernain tie soit
pas trop incgale». L'Encvclique reconnait la valour et I'etficacite de
cc travail cache qui, paraissant nmintenant an grand jour, a permis
(file la science des Saintes Ecritures et fern- usage aienl notahlement
plc rgressc.
.11 v a dans le clergc
han4ais, pritres ou religieux, dis
lx rnuixs dune profondettr de Ix•nsee rentartiluable et qui honorent
autant I'Eglise que la science
humaine. II v en a plusictrrs...
(]Ili Se Sant douses canting saint
Jirtinu a I'ettide des Ecritures.
Des jeunes catholiques... U'ou
vent chez ces savants religieux
la direction, les conseils, les
eclaircissements dont ifs ant
besoin. Et dans des entretiens
Ixutit-u1ier'., tans des u inversations
techniques, ces pretrespi iIorti commie disait saint Augustin,
peuvent les mettle an courant
des dernieres decouvertes tle la
critique, en memo temps que r amener cellos-ci a leer juste
pollee. Mais ce qu'ils font ainsi Bans tin commerce intim et
amical, ils ne peuvent le faire aussi lihrement en public... et la
prcciscnrent est I'inconvCnicnt.
Ces savants religieux oil ecclcsiastiques sort ncccssairenient
en petit nomhre, plusieurs vivent
dans des co mntunautcs religieuses et tie sont pas nti•Ies au
train du monde: ils restent difIicilement accessihles... Cc qui
est regrettable c'est que ces tr'availleurs d'Eglise ne puissent
pas faire profiler' IC public cultivc de Ieurs rcflexions bisque
cellos-ci portent stir Ies questions oil I'on vient lets' demander de la lumiere. Ces hommes de Dieu. qui ne se sourient

"La science des saintes Ecritures et leer Usage out notablement
progressc parmi les catholiques... grace aux efforts et aux
travaux tie taus ceux qui... par
leer i.Cle, err ntctlitant, en etudiant, en ccrivant... s'ernploient
a penctrer IL' colic clerge flu
memo Me gi•ncreux et se dcvouent a 111i ColllIIILH iiqUei- la
doctrine... Nomhrt dent e etex....
par- leums cct-its, out fait avancer
et knit atancer en diflcrentes rnaniCres la science hiblique, soil
en publiant les textes sacres seIon la nrcthodc critique, soil en
les expliquant, L-11 ICS HILIStl'ant,
en les traduisant en langue vulgaire, snit en les proposant a
la pieuse lecture et a la meditation
des tidi•Ies, snit enfin , en cultivant et s'assimilant les sciences profanes utiles a (' interpretation des Ecritures » (rr' 15).
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pas Cie la reputation ct des honneurs, entreprennent pourtant
ccs travaux indispensables, sans
espoir de les woit' publier de lour
vivant: mettant en Dieu leer
confiance, its fabriclucnt Ics munitions et les arnles nccessaires potn-que la lutte de dernain
ne Soit pas trop inegale < (Po)-trail, p. 237; IA, Christ, p. 26I ).

3. An moment 1111Mle 01.1 Ce5 savants caches Iol'gealent des arrnes, pour pen quon pouvait les connaitre an dehol:s, on Ies suspectait de modernisme, eux gtli pourtant en etaient les plus Brands advelsaires, puisque <<si on les avail snivis, le nloclernisme atnail ete coupe
clans ses racines, n'aurait pas cu de raison d'etre». II senlhle que cc
passage de la supplique (Portrait, p. 238-239: Ix Christ, p. 262) ail irlspire le paragt'aphe de I'Encvclique oil it est demande que ces vaillants
ouvriers de I ornbre soient juges 1111011 seulement avec equite et justice, mais encore avec tine parfaite charite» (n' 42).

Al est facile cle constater
que..., depuis 35 ans environ
(la supplique est datee d'octobre 1936), les quest ions capitales
bibliques n'ont pas etc ctudices
par les Catholigucs, qui ont fait
a lour strjet comnie tine conspiration do silence. Et cc gui
est etranoe, c'est qu'un certain
par-ti a fait la rcptitalion de modernisme aux auteurs gui prceiscment etaient les plus grands
advelsaire du modernisme. puisque si on les await stlivis, le
nuxlenhisme await etc coupe Bans
sCS racllle, n'auralt pas eti Cie ralSon d'cti'e... C'est ainsi (]Ile ICS
prctres partieulierenlent qualifies pour faciliterau.x savants
laics Ies nudes religieusces, ne peeven( pas awoir tome l'action (ICsirable ct qu'ils soul reduits a
n'clairer que des personnages
isoles» (Portrait, p. 238-239; Le
Christ, p. 262).
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,,Les efforts de ces vaillants onvriel:s clans la vigne du Seigneur
nleritent d'etre jllgCs non seulement avec equite et justice,
mais encore awes Line par-faite
charite: que tons Ies aunres fits
de I'Eglise s'en souvicnnent,
ceps-ci doivent se gar'der de cc
Me tout autt'e gue. pl'ttdent, gui
estinic devoir attagner on tenir en suspicion lout cc qui est
nouveau... Il reste heancoup de
points et d'attcnns trds importants clans la discussion et l'explication desquels la penetration
et la talent des exegCles catholigues peuvent et doiwent awoir
libre cow:s al in que chacun contribue pour sa part ct d'aprc5 ses
slovens a I'utilite commune, an
progres croissant de la doctrine sacree, a la defense et a I'honneur de I'Eglise. Cette vraie Iibcrte des enfants de Dieu, qui,
garclant fidelenlent la doctrine
de I'I[.glise, enlbrassc awed reconnaissance conune tin don

de Dieu et met a profit tout l'apport des sciences, cette liberte,
secondee et soutenue par la
conliance de tons, est la audition
et la source de tout red succes
ct de tout solide pro<gres clans la
science catholique» (n° 42).

4. Lorsque la supplique fait a la fois etat dune culture biblique insuffisante du clerge moyen forme clans les seminaires diocesains ct qu'en nlerne temps elle preconise les points fondamentatix
stir Iesguels le clcrg=c dcvrait titre le plus insu-uit, ne prelude-t-clle pas
a ('elaboration des conseils que I'Encvclique donne aux Evcques cortcernant I'ensei.enement biblique a procurer clans les srnlinaires?
"En cc lei concerne IC
clerge mover forme par les seminaires ecclesiastiqLies cliocesains, on petit dire que, dune manicre -61161-ale, it ne pent pas lutter a armes egales sur les questions bibliques aver les incrovanls instluits qu'il cst alllene
a frequenter Bans les protessions libelnles... Et alors c'est tine
impression fachcuse s'il ne sail
tine repondre, oil qu'il argumente ci'autortte ell Condalllnant et en se scandalisant de cc
qu'on ose penser ainsi. Cela risque de continuer le sentiment
que IC pretlr. nest pas IC spCcialiste
de la verite, nlais le nlinistic
drune religion quit vent imposer, sans gti'il soil capable de dire pourquoi. Les questions bibliques touchenI anx Iondements histonques de la croyancc... it con\ iendrait que cc snit
aussi ceux sur Iesquels le clergc
soil le plus instruct, non certes
dune instruclion dctaillee et
technique, mail dune bonne
instruction gencl ale, comp slant
la connaissance des questions,
l'intelligence des dillicultes,
l'idee de solutions, le souvenir

«Qne Ics prCtres... a qui est confic Ic coin de procurer aux I ideles le salut clernel, apses avoir
scrute par tine etude diligente
les pages sacrccs et se les titre
assimilees par la priere et In
meditation, aient a cocur d'expliquer Ics celestes richesses de
la parole divine dons Ieurs serrnuns, leers homelies, Ieurs
exhortations... (n" 43). Mais it
ne pent echapper a personae
tine tout cola ne pent Cure collvenablenlent elfecluc par les
prctres. si cux-mcmcs, pendant
(cur se our an Senlinaire, n'ont
pas recu tin amour actil et durable des Saintes Eclitures. C'cst
pourquoi Ics cvcques a qui inconlbe la direction pateruelle (le
leers seminaires doivent veillet- avec soin a cc que, en cc dotitanic aussi, Tien ne soit Dills
qui puisse conic inter a cette
tin... Qu'ainsi les Lettres divines
deviennent pour les futurs prctres de I'Eglisc tine source pure et pernranente pour leur propre vie spirituelle, tin aliment et
tine force pour la tache sacree
de la predication qu'ils vont assumes" (n° 45).
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des ouvrages notables et stars ataquels on pent renvover II n hour
me insunit ' (Ponmil, p. 239-240;
he Christ, p. 262-263).

5. La supplique constate que Bans I'enseignement de 1'Histoire
Sainte , on clans les cours de catechisme , on ne pent plus, a l'heure
actuelle, raconter I'Histoire Sainte comme on le faisait autrefois,
c'est-a-dire en insistent sw le rnerveillcux ct en dormant pour des realitcs historiques certaines images qui soul 1'enveloppe do la verite religieuse. L Encvclique insiste beaucoup sur la distinction a etablir entre cette «enveloppe de la veritc rcligicuse» quc noes nommons genre litteraire» et la veritc religieuse ells-rnGme a transnicttre.
((Ell cc: qui concerne IC
catechisme fait aux enfants duns
les villages et clans les paroisses
de grande ville, ]'ignorance des
problemcs bibliques a de graves
consequences tors de I'enscignement de I'Histoire Sainte.
A Ilteureactuelle, on ne petit plus,
crowns-noun, raconter I'Histoire Sainte comme on IC faisait autrefois, c'est-a-dire en insistant sur le merveilleux et en
dormant pour des realites hisloriques certaines images qui
soul I'enveloppe de la verite religieusc... A I'ecole et bier souvent daps sit famille mcme I'enfant vit clans un rnilictt qui n'a
plus la loi t anquille et simple
du tempsjadis et qui, a tort on
a raison, se croft cclaire: celtx
qui l'entourent Iisent Ic journal
quotidian qui fait appal a ]a raison, a la conscience, it la vraisemblance; certes, on emploie
ces grand mot pour de tenebreux usages, it rt'empeche qu'on
excite ainsi les facultes critiques du peuple. l;n Jenne pours pertlr•e la foi lxnu- avoir assimilc
it la loi et confondu avec clIe ICS
expressions orientales desti aces
it proptriionner la veritc rrligietrse
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«Dans les paroles et les ecrit.s Ies
anciens auteur:s orientaux, souvent le sells littOal n'apparait pas
avec autant d'cvidence quc chcz
les ecrivains de noi re temps; ce
qu'ils out voulu signifier par
louts paroles ne pent pas se determiner par Ies seines loin de
la grammairc on de la philologie, non plus que par IC seal
contexte. 11 fact absolumcnt
que ]'exegete remonte en quelque sorte par la penSce jusqu'a
ce siecles reculcs do I'(_)ricnt,
alrtl que, s'aidant des ressotrrces de I'histoire, de I'archcologie, de I'ethnologie et des antics
sciences, it discerne et reconnaissc
quels genres litteraires Ies auteurs de cat age antique out
voulu employer et out reellement employe (n_ 35). Pour repondre aux besoiits actucls de
etude biblique que ]'exegete
catholiquc... recherche comment la ntaniere de parlor on Ic
genre litteraire employe par
I'hagiographe, peat amener it
la vraie et exacta interpretation... Souvent bisque certains
se plaisent it objector que les
atlteurs sacres sc soul ccartcs de
la veritc historique. out qu'ils

a ('intelligence de ses pores, qui,
a certains cgards , etaient plus
enfants que lui ... On risque aussi de laisser des enfants dcsarmes levant des objections
sans pollee et qui ne doivent lour
poids qu'a notre ignorance))
(Portrait, p. 240-241 : Le Christ,
p. 263-264).

out rapportc quelque chose aver
peu d'exactitude, on constate
qu'il s'agit seulement de manieres de dire ou de raconter habituelles aux anciens, dont le hommes usaient couramment clans
lours relations mutuelles et
qu'on emplovait en fait licitement
et comrnunement. L'equite requiert done lorsqu'on rencontre
ces expressions dans le langage divin, qui s'exprirne au profit des hommes en termes humains, qu'on ne les taxe pas
plus d'erreur que lorsqu'on les
rencontre clans ]'usage quotidian de la vie. Grace a la connatssance et a la juste appreciation
des fa4ons et usages de parler
et d'ecrire des anciens, hien des
objections, soulevees contra la
verite et la valour historique
des Lettres divines pourront
ctre resolves. En outre, cette
etude conduira d'une fawn tion
moins approprice a un discernement plus complet et plus
lumineux cle la pensce de I'auteur sacre» (n`38).

6. La supplique denote que 1'examen critique des livres de
l'Ancien Testament conduit a affirmer plus surement et fait decouvrir sous un nouveau jour la transcendance de nos Livres Saints.
Cetle transcendance qui apparait ainsi plus clairement est clue a deux
motifs: I) parce qu'cn cchelonnant les documents bibliques clans le
temps, on discerne mieux le developpement progressif de la verite morale et religieuse et des sublimes espcrances; 2) parce que les documents extra-bibliques permettent de faire Lill comparatisme au benefice des livres bibliques. C'est sous forme exclamative que s'exprime
tout debord st- cc point l'Encvclique all n° 17. Et an n° 39, c'est sous
la forme dun vigoureux encouragement.
En cc qui concerne 1'An- «Quelle lruniere jaillit de
cien Testament, on pent rioter ces recherches pour one intelque les resultats (IC 1'examen ligence plus exacie et plus pleicritique, loin de noire a la Iran- ne des Saints Livres, tour les
scendancc des livres que le Ca- specialistes le savent, ainsi que
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non contient , contluisent a l'affir•rner plus siurnlenl et a la deCouvrir sous Lin noutrau jour.
D'abord parse gtl'en perntettant d'cchelonner dam la duree
des doCUITICnts gue I'oll pouvait pensercontentlx)Iains, Iacritique aide a ntieux discerner le
tleveloppenlenI loujours progressif de la v. i its morale et
tmlilrietlse en Israel et des sublimes
esperances. Ensuite parse qu'en
pertnettant de comparer les doCuments hi hliques ayes Ies Icxtes sacres des civilisations voisines, on petit voirque l uiticur
inspire est original, nlcnle clans
ses emprunts et que s'il utilise
Line malice etrangyre, it la corrige radicalement pour la rendre confornie a% cc Ics exigences
tie la raison , de la conscience,
de la write relieieuse. Dans ces
conditions, I'oeuvre tie la veritable critique, loin d'ohscurcir
Ics donnces (IC lit 10i, ICS illt]Stl-C
au coat aire et ici encore el
plus que darts tout autre domaine pour reprenth•e Line expression de Saint Thomas. la write rend tenloignage a la verite' (Portrait, p. 242-243: Lt
Christ, p. 264).

tons ceux qui se livrent a des etudes. L-'importance de ces explorations est encore accrue
par la Irequente tlecouverte de
monuments ecrits, qui soul (Tun
grant) secottr.s pour la connaissauce tit's lan`alcs, des IiIti•l-all tiu s,
des rvrnements, des rnocul s et
des suites les plus anciens (11
17). Crux done. qui parmi Woos,
s'ationnent aux citifies bibliques, doivent soiineusenlent
faire attention et tic ricn neeliger de cc qu'ont aplx n•tc de lu nlveau l'archeologie, l'histoire de
I'anIiqui1t et la science tics letI its anciennes, Hell de Ce qui CSt
apse a mielix faire connaitre la
nicntalite ties ecrivains anciens,
Icur manlet e de laisonner. de laconter et d'ecrire, leers formuIcs et leer technique. En cet ortire tie choses. Ics talcs catholiques, qu'ils le remarquent bier,
nc rentient pas seulenlrnl ser\Iit' iLtX sciences pt'ofalle,, Illais
nlcritenl encore beaucoup tie Ia
religion chlrtiennc, s'ils se livrent
ayec toute I'appiication ct tout
le zeIe possible a )'exploration
et a I'ilnesliganon de 1'antiquitt.
et s'ils contribuent dins la mesure de lets- forces a res nidi e
les guest ions de cc genre, deInctirces jusclu'ici ntoins claires et ntoins rnanifestes. Tonic
Connaissance hunlaine, en ti let,
I11ellte in iii sacree. avant tine
dignity et tine excellence quasi
inner. en rant qu 'elIc est tine
participation de la coil naissance
inlinic de Dieu. recoil tine nouvelle et plus haute dignity el
l'()Illllle title cotlseclaliot1, gllatld
else s'enlploie a mettle It's Chores divines en tine plus wive itiinicic" (11 39).
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7. La supplique elentande que les decrels de la Commission Biblique Iaissent plus de liherte aux savants catholiques en cc qui concerne les questions d'origine, de date, d'auteur. ere composition des
livres contenus Bans le Canon des Ecritures, puree que tout cela releve Lie ti moignages historiques et d'examens critiques. Les souhaits de
Ia supplique sons transformes clans I'Encvclique en pressantes exhorlalions sinon en directives inrperieuses.
"II serait gl-andement dcsirahle que les decrets de Ia
Commission des Etudes bibliques laissassent plus de libertc
aux savants catholiques. Les
questions d'origine, de (late,
d'autetu•, de composition des
Iivres contenus Bans le Canon
des IE.critures, releve directement (lit lenloignage historiquc et de I'examen critique.
Sans eel examen independant
et cede certitude historique,
torte la d e monst ration evanr_cIiquc et I'apologetique chretienne rouleraient daps Lill (ceclc vicieux. Il serait clone haulenient souhaitable que I'antolile A ni\eluinc Iaissat aux histt micas
qualifies I'examen des po,hIet1les
purenuent historiques Cl qu'eIle n'inlervint que lorsque serait
lice dilvctement ou indirectement
le depot revere dont elle it la
charge et pour la sauvegarde
duquel rile a rccu des promesses Inrprescriptihies» (Portrait,
p. 244: IA' Christ, p. 265).

«L'exegete catholique, pousse
par un amour de sit science. actif et courageux, sincerement
devoue a noire Were la Sainte
Eglise. ne doit en aucune fa4on
se defendre d'aborder et a plusietn-s reprises Ics questions dilficiles qui n'on) pas etc. resolucs jusqu'ici, non seulement
lxnu relwtrsser Ies objections des
adversaires, mail encore pour
tenter tie Ieur tl•ouver uric solide explication, en accord parfait
aver la doctrine de I'Eglise... el
capable en mime temps de satisfaire pleinement aux conclusions (.-erlaines des Sciences
profanes» (n ' 42).
<L'exegele doit s'effol•cer aver le plus grand soin, sans
Tien ncgliger des lumieres fournies par les recherches recentes,
de discerner quel [tit le canactO-e
particulier de I'ecrivain sacrc
et ses conditions de vie, I'epoque a Iaquelle it a vecu, les sources ecrites on orates qu'il a ernplovees, enfin su nraniere d'ecrire,, Of 34) (nn uFouvera encore des directites analogues oil
d'aussi pressantes exhortations
aux numero 28, 44, 45)

8. En finale la supplique constate qu'une des causes pour lesquelles en grande partie Ic people s'est retire de I'Eglise, la plus imporlante meme scion elle, c'est que Ies intelligences s'en etaient relirees d'ahord. Aussi pour clue IL. people revienne a Ia (oi, parnti tart
de travaux demandes aux al)Otres, till des plus urgents est d'v ramener d'abord les intelligences (Portrait, p. 245; IA' Christ, p. 266). Cest
CC meme souci, cede menu( preoccupation dons fait preuve I'Encvclique dans ses numeros 46 et 48.
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CONCI.I'SIO\
Si. je le disais en commen4ant , on tie petit etablir it coup scar
Line dcpendance directe de I'Encvclique par rapport a la supplique,
it v a all nutins deux points oil le rapprochement est le plus choir:
- La aStlpplique» appelle de tolls ses voeux tine attitude plus
liberate de la part des decisions romaines ell ce gui concerne Lin domaine oti n'entre pas directement en jell la Ioi. Toute I'Encvclique Dimino Af/lnnte ne respire-t-elle pas cette atmosphere. elle dons on it dit
qu'elle a ouverl pour Ies exegetes touter Ies pontes et fenetres?
- D'auur part «l'enveloppe orientale „ qui a sere i a retenir la
verite religieuse , en meme temps qua ('adapter aux esprits du temps, si bien illusitee dans la «Supplique„ (Portrait , p. 239-241 ; l.te Christ, p . 262-264 ), semble avoir fourni a I'1-.ncvclique le motif de I'explicitation de plusietirs ri:gles cl'exegese, en particulier dans les numcros 6 , 33, 35, 37, 38. A cc propos de I' cenveloppe orientale ,,, tine citation importante de M. Gelin: - line civilisation ne va pas sans certaines manieres communes de sent it-, Lie penser et de s'exprinter. Et
cela pose la question complexe des incidences sociales et juridiques,
politiques, culturelles , litteraires et mime religieuses de la civilisation
ambiante stir le fait biblique . En d'attlres termes, cela impose la
methode comparative que I'Encvclique Divirro Afjhtrte Spiritu n'a
pas marque de recununander. Disons tout de suite qu'une telle nti lhode it mis en relief saisissant la superiorilc d'Israiel daps les donlaines
Iitteraires Cl religietix... On petit done dire que darts noire Ancien Testarnent , con lue indirectemenl et sans qu'elle s 'en doute, le travail Lie
route I'htimanitc en quote de Dieu. Saint Justin cleja saluait le \'erhe
de Dieu partoul rrpandu clans Lin monde qu'il se preparait.,>I
Maurice \'ansteenkiste, C.M.

I Albert GEI-I N "A la decouverte de 1'Ancien Testament " daps H„rnnus et Femmes de Ia Bible . t ieel 19e2, 240-242.
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V17:4 CO;\`GREGATIONIS
H11.A:1N:ANI)t) RE CLERDOS
El Path-e Richard McCullen, CAA., Superior Getteral rntrrito, escribi6 para ('I.APVI una rota
personal en memoria del querido Padre Alejandro Rigazio , que VINCENTIANA se complace en
if an.rrii)ii.
I lace cerca de cuarenta anus que tuve mi primer encuentro con
Alejandro Rigazio. Al Ilegar pot- primera vez it la Casa Internacional
Cie Roma v un poco antes de la oracic n de la noche, me dirigi at oratorio con el recto de la contunidad. El Superior comen,6 el "Veni Sanctc Spiritus" v entortces escuche Clue una voz baja, profunda, fuerte y
-.gura, en tin tong mas bier staccato, iniciaba el lormulario: "Mettiamoci nella presenza di Din...... v continuaba en el mismo tono el
recto de la oraci6n tradicional. Por no saber yo en esa epoca nada de
italiano. pease aquella noche que nunca seria capaz Cie pronunciar
dos palabras juntas en dicha Iengua. La voz, por supuesto, era la de
Alejandro Rigazio.
El, en ese tiempo, era estudiante del Instituto Bihlico, V muv
pronto iba a volver a Sit Provincia de Argentina, pero no a SLI Ciudad
natal. Machos arios despues me contaria que de regreso a Sur America, fue destinado a ensenar en till seminario interdiocesano que la
comunidad administraha en Asuncion, Paraguay. Le gustaba recordar c6mo habia hecho el viaje de ties dins it Asuncion por barco. N'
cuando me acornpario a una visits at Paraguay en 1984, fuimos recihidos con honores en Cl aeropuerto por till gntpo de antiguos estudianies del seminario. Eran laicos que hahian cunocidn a Alejandro
en el seminario \ que pot' una a otra razor hahian decidido que no
tenian tocaci6n para el preshiterado, V que hahian dejado Cl seminario
con tin prolundo sentido de aprccio por la competencia de Alejandro
coma profesor v por su valor humano y su bondad corno Sacerdote.
Es tin tributo no pequeno para Alejandro el que. despues de casi
treinta ands, estos laicos, algunos de ellos muv destacados en el ejercicio Cie Sus profesiones, to recordaran con tan visible gratitud. Fue
nary agradahle presenciar Su fell, expresi6n de admir aci6n por Alejandro \ por el a ahajo Cie ins coherrnanos durance cantos ands en el seminai io Cie A,ttncio5n.
En 1963 fue elegido asistente general del P. WVilliam Slattery.
Si no me equivoco, Alejandro no fue dclcgado a aquella Asamblea, de
niudlo que Lie elegido "in absentia". Cuando se hi,o la preparaci6n
de la Asambiea General Cie 1968, el P. Slattery escogic> it Alejandro para Itevar el peso de la organizacion de tin encuentro de un impor-tante
numero de representantes de muv diferentes apostolados y provin213

cias en julio de 1967. Como bien puede into imaginarselo. sit tarea
no fue (aril, v el se con%irtio en esos Bias en el blanco de Ias preguntas, to mismct que de las quejas, acerca de Ias diticultades de lenguaje
en los gntpos ^ del htimedo calor ... Alejandro tenia lo que alguno tina
\ez dio Como deliniciun de genio : " unit inlinita capacidad de soportar Ias penas ". Isla capacidad distinguio a Alejandro it lravrs de ,it
i ida.
Llegci it ser una Iigura laniii at en today las Asambleas siguientes, v sit competencia fue siempre reconocida \ apreciada. Aun
en los casos en que sit dedicaci6n al trabajo no fuera valorada Iv algunos en chanza le decfan que el era on ••esclavo" del trabajo) o en
que tirera criticada o rechazada sit contr'ibuci6n al proceso de toma
de decisiones, Alejandro Rigazio siempre se estor'z6 por reaccionar
de una manera ,genlil v caritativa. Un suspiro siempre seria seguido
por una plotunda V nerviosa sonrisa que, sospecho, era Para rl con
trectrencia la manera de guardar en secreto la amargura de set Mal
entendido o de que sit motivacion Iuera injustamente intpugnada.
En la Asamblea de 1968 tue reelegido Asistente General, \ por
lo tanto, en los siguientes seis anos asisti6 al Superior General. ahora el P. James Richardson, en la conducci6n v administracit"m de Ia
Congregaci6n. Al regresar it sit Provincia, en 1974, lue escogido coMO Director de Ias Hijas de la Caridad \ posleriormente elegido Visitador. Cuando en 1982 le pedi volver it Roma cones ec6nnmo general
sic reaccion it la propuesta file c u'actrrislicamente generosa. Antes cle
invitarlo torntalntente, pedi at P. Miguel Pirez Flores el favor de hablar con rl por teletono para saber cones se sentia con respecto al nontbramiento. Su respuesta file la e\presi6n de sus sentimientos. Su teacci6n intnediata: -Si el P. General desea que vo tuelva a Roma• obedezco sin ninguna demora•'.
V asi In hizo. Rentmci6 como Visitador v vino a la Curia en Roma, conociendo porn acerca del at1ciu de ect"momo general, lodavia
nienos acerca (lei ntanejn (IC Iinanzas, particularmente en tin nivel inlernacional. Para el fue tin sacriticio dejat stt Provincia V retntnar a
Roma donde habia claelo va doce anos de sit vida al ser\icio de la C'ungregaci6n universal. Sin embargo, se dedicc g_ozosamente it estudiar
los detalles del nticio vez que contribuia con generosidad it Ia vida de
comunidad de la Curia. Con sit habilidad intelectual v a trays de till
arduo trabajo, tuvo c\ito en el manejo de la administraci6n Iinanciera,
v se probo it si mismo que no era s6lo tin "Iidelis serous et prudens„
de Ia Congregaci6n, sing un econonlrt general estremadantente competente \ tie[ it Sit cunriencia, al igual que unit presencia invatiablentente alegre en Ia cnnrtrnidad de la Curia.
Despui•s de ocho ands en el officio, crev6 que era conveniente
buscar tin sucesor antes de la Asamblea General de 1992. a fin de que
la transici6n it una nueva administtaci6 n pudiera hacer'se suatr214

mente Vsin obstaculos. Fue con vcrdadero pesar coil)() los miembros
del con,ejo ditnos nuestr o consentimiento. Regresi it Argentina v be
destinado al santuario mariano de Ltujan, donde acth o coma persona de gran valia en su ministerio de confesor en la basilica. Nosotros
en la Curia habiamos contado con tenerlo de nuevo en Roma antes
de la reciente Asamblea General para que nos avudara en la conleccion de las preparaciones materiales necesarias para ella. El acept()
con alegria. pero la urgencia de una citugia extensiva por cancer en
diciembre (lei aria pasado can)bio el plan. En cierto modo nos sorprendimos cuando en junio stipimos que todavia estaba dispuesto it
venir. Superando su disminuida lortaleza, hi/() el viaje a Roma poco
antes de Ia Asamblea, v contribuvo con sit asistencia. Los miemhros
de la Asamblea decidieron con gusto perrnitirle asistir it las sesiones
como observador, v pocos de los participantes podran olvidar la hondura, el calor hurnano, -\ Ia duracion del aplauso cuando, lot-zado por
la debilidad fisica, tuvo que dejarlos v regresar it Buenos Aires, unos
diez Bias antes de la conclusion de la Asamblea. 1: 'sic fue uno de los
momentos mils emocionantes de toda la Asamblea. La Congregacion estaba dando on dolido saludo v diciendo adikos a on cohermano que habia trabajado por ella v la habia amado hasta el final.
Alejandro Rigazio anio profundamente sit propia vocacion vicentina. Rccuerdo como, al entrar a su oficina en Roma, to encontraba con Irecuencia levendo las cartas o las conferencias de San Vicente. I: it tu)a de eras ocasiones le I)regunte Si tal era St praCtiCa diaria, v nme contesto que siemprc a ataba de hacerlo. Pe)sonalmente vo
sigo hondamente agradecido con d, no solo por lo que hizo por la Congregacion, lino por lo que hizo por mi, particularmente durante las
visitas que realizamos juntas a America Latina.
Gracias, Alejandro, v permitenos asegurarte que los sentimientos de San Vicente, con ocasion de la muerte del Sr. Ozenne, son
tambien los nuestros hov ilia:
"Tuck,., to hair seutidu rrrtrcho , pries herons terrido :cna gram pcfrdida, .ci es que podenrus llaraar perdicla a to que Dios garta, ctiva
tnltattad ha de /racer: t, stenrpre ell uosotros v art todo lo que uus
Inca" (Corte, VII, 2213).
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VOYAGE EN CROATIE ET EN BOSNIE
de I'Aicle a I'L,Lli+e en Detressc
20-24 avril 1993
Florian Kapusciak, C.M.
Depuis deux ans, I'aide en favour des reCugies et des personnel deplacees en ex-Yougoslavie• it ete asset importante, meme si
cela ne represente qu'une goutte d'eau face a la dot resse qui regne daps
cetle region.
Le but de mon voyage Ctait double. Tout d'abord, je voulais repondre a I'invitation de la Conference Episcopale Croate, rcunie en session ordinaire de printemps, et discuter avec les Cveques des
aides prioritaires en vu de la situation actuelle du pays. Mais je voulais Sul-tout aller voir Mgr Franjo Kamarica, a Banja Luka, entreprise que tout le monde considerait, mime a Zagreb, comme impossible,
Dans cc rapport, je ne donnerai pas d'informations sur Ia
situation politique et militaire, on en Palle tour les jours. La situation change aussi toes Ies jours et personne nest en mesure de dire
comment les chores wont evoluer. Je voudrais donc tout simplement
rapporter les faits que j'ai pit vivre pendant ces quelques jours.
Pour aller en Bosnie clans Ies regions sous controle serbe,
it taut avoir tin laissez-passer . Jusqu'au dernier moment , je ne savais
pas Si ce laissez - passer me serait accords . II n'existe pas de communication telephonique entre Zagreb et Banja Luka. On passe par Berlin: Dares sa maison Lie Berlin, all moven dune installation de fortune. I rsula Busse fait tout son possible - et meme parlois 1'impossihle pour etablir Ia communication a tout moment du jour et cle Ia
unit. C'est grace a elk que, a dix heures du soir, j'ai appris que Mgr
Koinarica m 'attench •ait IC jour suivant stir' le Pont de Bos. Gradiska
( pant stir le fictive Sava , trontiere entre la Croatie et la Bosnie).
Malheureusement , pour an-iver jusqu'au punt , it faut passer par tin territoire croate sous cont ri le serbe, cc qui ne petit se faire que sous le contro le des troupes Lie I'ONL..le pence tine j'ai eu ('assistance de toute Line troupe d'anges gardiens pour demander et ohtenir cette escorte . Nous avions hien pen de temps (de (fix licures du
soir a cinq heures du matin), et it fallait faire vice car le rendez-vows
aver M&, r Komarika etait it neuf heures du matin! Les soeurs Ado lattices du Prec• ieux Sang, qui travaillent pou r la Caritas de Croatie,
se revelerent infatigables. A Line heure du matin , Ies cinq postes de
la FORPRONU confirmaient la reception des lax.
Arc Ia voiture de la Caritas, et en compagnie de Soeur Caroline et de Soeur Madeleine, je partis pour Novska, Bernier check216

point des Croates a 120 kilometres de Zagreb. Le premier checkpoint de I'ONU devait se trouvcr apt-&s le t-oisicme pout sur ('autoroute qui va dc Zagreb en I longric. Soeur Caroline me dit: "Pere, it
Taut que noun recitions tin Notre Pere, el tin Are .1'faria". En la regardant, je pensais qu'il faudrait an moins tine dizaine de chapelet!
Au premier check-point de I'ONU, tenu par des soldats jordaniens, ceux-ci noes out fait comprendre qu'il etait impossible de
continuer IC voyage jusqu'au poet de Bos. Gradiska avec tine voiture immatrieulec en Croatie. Pour elucider cette question, j'ai decide
d'aller a pied, en cornpagnie dun of ficier jordanien, jusqu'au premier
check-point set-be. A ma grande surprise, le jeune homme en civil qui
tenait le poste etait t-es correct. 11 m'a dit: "Vous pouvez continuer,
mais je n'assume pas la responsabilite de votre securite. Le micux serail de demonter les plaques d'immatriculation. Vous les laissez chez
moi ct les Soeurs peuvent les reprendre all retool''. Soeur Caroline,
a laquclle je rendis compte de lads du Serbe, hesita Iongtemps avant
d'accepter. Je dois dire que j'avais des clifficultes a le lei demander,
mais je savais que je n'avais pas d'autre moyen d'arriver.jusflu'au Pont
distant d'environ 35 kilometres, etant donne que Ies troupes de I'ONU
ne sont pas autorises a transporter des civils.
Les soldats jordaniens ont demonte les plaques, j'ai moimeme decolle le macaron du pays (HR pour Croatic), toot en dernandant
('absolution a Soeur Caroline pour cette offense all sentiment national croate.
Notre voittu-e, placee ente tin vehicule blinds de Fabrication anglaise dcvant et tine jeep de fabrication russe derriere, 1110ime-me coince stir le siege arriere entre deux soldats avec lours mitrailleuses, noes aeons pu parcourir Ic trajct sans difficulte. Socur Caroline s'inquietait seulement do cc que nous n'etions Bien proteges: la
jeep russe n'arrivait pas a suivre le rvthme impose par le blinde anglais!
Mgr Komarika nm'attendait deja stir IC pont, accompagne
de deux i chetniks. Les soeurs ont repris le chemin de Zagreb. Quant
a rnoi, apt-es tin bref interrogatoire et le cont-61c de mes documents,
j'ai pu traverser le pont avec Mgr Komarica. II etait aussi invite a la
reunion de la Conference Episcopale, mais it avail decline 1'invitation,
craignant de ne pas pouvoir revenir. J'ai passe avec lui tout mon
Covet sejour dans son diocese.
Sur la route de Banja Luka. noun noun sommes arretes a
Budzak pour celebrer la messe. C'etait la fete dc St Georges, jour de
In benediction des champs. Nous avons celebre la messe, precedee dune
procession, dans la maison des soeurs do I'Adoration du Precieux Sang.
La chapelle de cette maison serf d'eglise paroissiale, parce quc le centre paroissial tie Budzak a etc attaque a plusieurs reprises a la coquette.
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Le cure de la paroisse, le Pere Carlo Visaticki, a trois lreres pretres
du diocese de Banja Luka. Sa famille est originaire de Pologne: it parle tres correctement le polonais, sans l'avoir jamais appris a I'Ccole.
En ell-el. a la fin du siecle dernier on a brit venir des Bens d'Allemagne, d'ltalic et de Pologne Bans cette region de Bosnie, et, jUSCIII'a Lille
epoque rCcente, it v await la des villages entierentient allemands, italiens et polonais, qui avaient garde leur identitC.
Pour la messe, la chapclle des Soeurs et les couloirs de Ia
maison Ctaient pleins, mail it v wait tres pelt de jeunes. Le pcre Visaticki m'a explique que beaucoup de jcunes sort partis a 1'6U any*er,
et que certains d'entre eux ont ete obliges de servir dans I'armCe serhe. On les a envoves se battre contre Ieurs ti•eres de I'autre cote du lIeuve; its Ctaient en premiere ligne, lcs plus nombreux parnri ICs victimes. Ceux qui restent sons praliquement, surtout ley hornrnes, assigncs a residence.
Mgr. Komarica a choisi le martvre de St Etienne pour la
premiere lecture, Ct Ic texte de l'Evangilc Ctait celui du grain qui doit
mourir pour porter du fruit. Tout son sermon etait centre st- la necessitC du pardon. Demander de pardonner clans ces circonstances,
c'est demander de I'heroisrne. En regardant les visages pendant cc sermon, je pensais aux disciples de Jesus. Lorsque celui-ci Ieur parlait
de I'Eucharistie, ils disaient: "Cc langage-la est trop fort" mais aussi:
"A qui irions-Woos? Tu as les paroles de la vie Clcrnclle" (Jean 6, 6068). En mane temps, ils voulaient dire: l of seal as le droit de nous
tenir cc discours parse que to pardonnes et to es parmi Woos, meme
si to vie est a tout moment ell jell".
Pendant le repay de midi , clans une famille du village, les
Bens sont revenus stir le sujet . Mail l'evcque a insistC stir le fait que
note n 'avons pas d'alternative Si Woos voulons rester chretiens. J'ai
mieux compris les reactions des fideles en faisant tin petit lour clans
Ic village . On n'a pas besoin de demander quelle maison appartient
on appartenait a des Croates on a des mustilmans . Elles sort soil incendiccs, soil touchees par balles on roquettes , et les carreaux sasses et remplaccs par du plastique.
MCme si clans cette region it n'v a jamais en de confrontation n-rilitaire, les maisons des Croates et des musnlmans ont etC et
sort encore svstenrttiquement la cible des firs des bander incontrOlees, mail qui sernblent avoir I'appui moral et meme plus que moral de la milice serbe. Bien entendu, Bans ces circonstances on comprend que Croates et musulrnans aienl fui. Ceux qui restent sort cii
majorite ley personnel moms jeunes, qui ne voient maintenant qu'une
solution, partir a leer tour.
J'ai pu visitor de pros quelques nraisons particulieres et gnelques convents. Je crois que meme l'agnostique le plus convaincu ne
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petit expliquer comment, nrtlgrc lotttes cos hallos ct ors roquettcs. IC
nonthre de toes et de blesses est rclativement reduit. Par exentple, le
convent des Fianciscains a Pet-icevac (quartier de Banja Luka), rcconst-uit apres le tremblement cle terre, est la cible prclcrce des tits.
II n'v a pas tine settle piece sans traces de balles a I'intcricur.
Le pcrc franciscain Vicairc de lit paroissc est sorti indemne de son lit aloes qu'une rogtiettc ctait entree clans sit chambre, touchant d'abord tine armoire (Iui s'est r-enversce stir Iiii et I'a prolcge.
Unc des socurs, Celle qui fait Ic menage du cotivent, n'a pas etc atcinte
clans soil lit parce que la balle it etc detournt e par ICs livers ct objets
qui se trout aient dins le liroir du bureau. Le superieur de la ntaison
expliquc, a\ CC tin sourire desarmant. qu'il etait plus a I'aise Bans son
lit apri• s qu'une balle s'c•tait loges Bans Ic mur au-dessus de sa tote,
qu'ati moment oil tine egtiipe de television hollandaise Iui it dentandr
de se mett-e au lit porn- pouvoir hlmer la scone.
Fn parlant avec les gens, on it ('impression guc les balles
qui tombent stir leurs maisons ne lour font pas plus d'elfct qu'une averse de grcle. Le malin suivant noire visite all convent (Ic 23 avril), visite qui d'apres Mgr Koniarica etait sous haute stmrillance, Ic supericur tclephonait a I'cvcque qti'ils avaient de nouveau recu un cadeau,
rnais que Celle lois-ci, le cadeau etait tombe clans le jardin, derriere
I'eglise, conirie les oeufs de I'aques.
Sur Ies Sept dovennes du diocese de l3anja l.tika,.je n'ai ptr
voil- que crux de Banja Luka ct de Bos. Gradiska, ct crt pantie sculcment. J 'ai clinic line idee tics limitce des degats materiels. Ceux-ci soul
enornies, mais moms graves que les consequences des destructions
stir Ies vies humaincs et Bans lit vie des communautes. Certaines
comnumautes paroissiales ont completement disparu et d'aut-es sont
rcduites it lode- plus simple expression. Dans tine paroissc qui contplait aulrclois 5 000 antes, iI en resle tin pet plus dune ccntaine. Les
Serbes oil oblcnu ce qu'ils voulaicnt: ils out chase Ies gees et "nettove" lit region Lies ethnics (111i ire soul pas 1.1 (cur.
En cc qui concerns Ies destructions daps le diocese. jc
voudrais donner quelques statistiques que je viens de recevoir de
1v1gr Konru-ica:
- Eglises completcmcnt drtrtrites (dvnamitees oil briilces), 26, snit
43%%.
- Eglises gravement endommagees (on ne petit plus v celebrer lit
messe), 16, suit 25Cr.
- Eglises endommagees, 16, suit 25%.

chC`rs .
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II v a done seulement 7",( d ' Cglises qui n'ont pas etc touIC' s c en tres paroissiatix et le s presbvlCres,

En cc qui conccrne
etc

contpleternent detuits oil gravement cndonunages , soil 33%.
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Sur Ic ten-itoire du diocese de Banja Luka it v a aussi des paroisses
grcco-catholiques: quatre de leurs centres paroissiaux ont ere pratiquement rases.
Ces statisliques font nticux comprendre la slrali.gic des Serbes. Its dCtruisent d'abord les eglises, estimant que si Ies Iideles n'ont
plus de lieu oil se rencontrer potnr prier, ils n'auront pas la force de
rester.
La ou les eglises et les communautes ont etc aneanties. les
pretres sont partis aver leurs ouailles . La moitie du clerge reste encore clans le diocese. Deu.x prCUrs, Ratko Grgic ( 49 ans ) et Ivan Grgic (32 ans) sort marts assassinCs . Plusiews ont ete maltraites oil arretes
el emprisonnes pendant Lin certain temps . L'eveque , lui-mane, a etc
enleve a deux reprises I'annce derniere. Pour l'eveque, Ie moment le
plus due fut Fete Bernier, alors qu'il etait pratiquement coupe du rcstc du monde et coupe aussi de ses ixetres et de ses fideles. 11 n'aimc
pas parler de ses souffrances , et quand it en park it essaie de minimiser les dangers gu'il it courts ct quit court encore . Pendant Ic premier enlevement qti a ell lieu en juillet dernier, alors quit allait Bans
one paroisse pour la Confirmation , les "soldats" qui font enlevc
s'amusaient deviant Iui it mettre aux encheres le Lit-oil de lui trancher
la gorge.
Mur Konntrica soul he des destructions, mais cc qui Ic
peine le plus est le fait que cette panic de la Bosnie se vide de la presence de I'Eglisc. II demande a ses prCtres de rester aupres de Ieurs
I ickles. Pour les jcunes pretres c'est IC plus dur, et c'est la mcme chose pour les jeunes religieuses. Mgr Komarica a peur que le depart Lies
religieuses soil lit derniere Iueur d'espoir qui s'ctcint. Mais it est difticilc de demander aux Soeurs do rester, quand dies sons livrees sans
defense a touter sorter Cie violences.
A Aleksandrovac et a Nova Topola, les Soeurs ont dti faire tune ttiste experience.
Elles ne veulent pas en parler , et je pense que noes devons
respecter cette pudcur. Les superieures en ont retire les jeunes soeurs
et it ne reste plus que six vieilles religieuses dans chacune de ces dettx
niaisons, et a Gradiska seulentcnt dcux.
Et quelles sort les actions de I'eveque en reponse it routes
ces exactions? it Cvite les grander dCclarations a Ia presse, parce quit
estime que cela nourrit settlement Ilk curiosite des media mais que cc
nest d'aucun secours. II rassemble des donnees stir Ies cas de violation Lies Droits de I'I lonune. Sur cc point it est tres precis. Chaque cas
est assorti de faits precis, de preuves et de documents. II vent arriver
a prouver les faits aux autorites, qui persistent a Ies nice. Chaque t apport est envove aux autorites weber, aux representants de I'ONU et
aux autorites de I'Eelise.
220

Mgr. Koniarica a essave d'avoir le soutien moral de Mgr
Jefrem, evequc orthodoxe, et d'Ibrahim, multi de Banja Luka, avec
lesquels it stait et est tonjours en tres bons termes. Its manifestent Ieur
svmpathie et Ieur admiration mais its n'ont pas assez de courage
pour prendre position. Mgr Jefirem a d'ailleurs peu d'influence sur ses
ouailles, parse que l'Eglise orthodoxe a respecte l'ordre des autorites
commmunistcs de ne pas s'occuper des jeunes. La masse des Serbes n'a
aucune connaissance religieuse. Les Serbes ne se sentent lies it I'E;._*lise qu'au titre dune certaine identification eetre l'Orthodoxie et la Grande Serbie. C'est seulement tout recemrncnt qu'on a commence a penser a Ia catsclrese clans certains dioceses ou paroisses ortliodoxes.
La reponse la plus j uste et la plus eloquente aux injustices
est Faction caritative de 1'Eglise catholiquc . l.a Caritas diocesaine de
Banja Luka , cinnrnc d'ailleurs la Caritas nationale de Croatie et les
Caritas diocrs,rines de Sarajevo et de Mostar , sort tres bien organisc`cs et trrs ('II
Des convois de medicaments, de vivres et de vetcments viennent presque chaque semaine de Zagreb a Banja Luka. Pendant mon
sejour, on convoi dc huit camions est alle chercher des vivres et des
medicaments a Zagreb. Nous les aeons rencontres sur le pons alors
que- je retournais a Zagreb. La presence do Mgr Komarica a leur arrivse. stait providentielle. Une semaine avant, Ies trois chaufleuts des
ranrinns et un pets Iranciscain avaient etc banns par les Tchcsniks
sang aucU 1 nn)lil.
Mgr Komarica ne veut pas donner t rop de publicite a ce
genre d'incidents pour eviter que Ies autorites ne Ies utilisent commc
pretexic pot n • bloquer les convois . La dist r ibution des viv -es et des medicaments en dehors de Banja Luka est de plus ell plus dif ficile, meme lorsque les camions sont accompagnes par la police serbe . Les autorites serbes ol'frent leur assistance dcpuis quelque temps , car tous
bsnsf icirnl de cctte aide.
A Baja Luka, j'ai vu comment Ics Bens se presentent a Ia
Caritas. On note Ieur:s noms et leurs adresses et ce qu'ils ont recu, mais
on ne cur demande pas s'ils sort Ci oates, Serbes on musulnians. 11
v a pen de temps encore, les Serbes etaient genes de venir, mais
maintenant la miscre est plus grande que la gene.
Soeur Xaviera, qui s'occupe a la Caritas de la pharmacie
(la seule pharmacie de Banja Luka qui dispose cie medicaments), nm'a
montre le cahier de la semaine precedente. Plus de 4 000 personncs
s'etaient presentees en tine semaine pour retirer on medicament sur
prescription medicate. U n pourcentage asset sensible de ces gens etaient
serbes. Au moment de nous separer, tin Tchetnik, qui nous accompagnait pour traverser le pont stir la Sava, a demands a Mgr K. de bien
vouloir aider sa famille.
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Je ne petx me prononcer stir la Caritas dans d'autr•es endroits parse que je ne les ai pas vus, mais pour la Caritas de Banja
Luka je petix assurer que ]'aide est (list r•ihuce sans aucune discrimination et que la Caritas nationals de Croatie, qui prepare et organise les envois, en est bien consciente et apptiie pleinement cette politiclue.
f:n discutant des hcsoins avec My, I- Kornarica et aussi avec
les evequcs tennis en Conference Episcopale, noes etions toes d'accord pour ccntrer nos efforts sur ]'aide hunianitaire. L'aide que j'ai
apportec a Mgr Kornarica sera utilisee conlorm
_ ement a son scruhait
pour I'achat de sentences et de mazout. En ellet, Mar Kornarica essaie depuis plusieurs mois d'aider les gens a cultiver Ieurs champs.
Cette optigtie est aussi importance all plan psvchologiquc. Les Bens
qui Bement spec eft potivoir recoher till jour et ills soft prets a attench•e
la recolte et nc patient pas avant qu'ellc suit inure.
Je dois dire que clans les villages completement detritus que
j'ai pit oft en Croatie, oil pas one maison tic reste (elles sons routes
brirlees ou (I -\ namitces), Ies seals signes d'espoir etaient les arhres fruitiers en lleurs parnti Ies urines, et quelques vieilles personnes qui cornmcn4aient a bcchsr Icur jardin, menre si on ne peat pas encore habiter an village. On ne pent pas alter clans Ies champs car ills sont ellCore mines,
Mgr Konarica fait tout cc gti'il pent pour que lcs gees aient
]'impression que la vie continue son cours normal. 11 n'a pas arri'lc
Ies cours de theologie pour les laics. Sur la soixantaine qui 0111 contrnence IC sours de quatre ans, it en reste encore one trentaine qui vient
dec. jour•s par semaine suivre Ies sours (du vendredi soil- au dirnanche apres-midi). Lots de ma rencontr•e avec cc groupe, les parlicipants
etaient beaucoup plus prets a s'interesser a Ia situation de I'Eglisc clans
d'autres parties du monde qu'a me raconter Ieurs malhstirs. Ccla
scmble, petit-rtre, Grange, mais je n'ai jamais autant ri qu'avec Mgr
Kornarica, les Soeurs et Ies pretr•es, surtotit Ies Franciscains qui me
paraissent Ies descendants directs de St I rant;ois. On salt que les rapports enure Ies Franciscains et le clergc dioccsain en Bosnie Ilerzcgovine sons loin d'cu•e parfaits, mais a Banja Luka c'est une vraie Iraternite.
Dans le contexte de mon t uvage, je voudrris attirer ]'attention
stir quelques projets qui me sernhlent representatifs de cc que sous
essavons de faire:
I . Aide a I'achat Cie serences (pomunes de terre et autres)
ct du mazout nccessaire aux cultures;
2. Soutien a Ia formation theologiquc des lafcs;
3. Aide aux femmes musulmanes hosniaques violees. Elles sont environ une cinquantaine a Zagreb, le plus souvent avec
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leurs enfants. Jusqu'a maintenant, riles etaient logees ensemble, cc
qui crsail tine situation psvchologique presgtte insupportable.
Avec des families lines all mouvenient des Focolari, on essaic de letn• trouver des families d'accueil. Le chef des musulmans a
Zagreb soutient cette initiative parse que, jusqu'a present, ces femmes ont surtout cts utilisces a des fins ^ncdiatiques, avec pen de respect et de dslicatesse. Avec louts enfants et les autres mernbres de leers
families, on arrive a un Hombre de 300 personnes. Le nombre des rsf ugit s musulmans en Croatie dspasse 300 000.
Cc que j'ai pu vivre pendant ces quelques fours en Bosnie
me rappelle cc que j'ai vscu it v a une dizaines d'annces au L iban. La
aussi des gees qui etaient habitues a vivre ensemble sons devenus ennemis dun our a I'autre. Les divisions se sort fakes clans Ies families nternes, enur des Freres. Dans tine situation pareille, it est tt''s dil Iicile de carder tine certaine lucidite et stn tout de prendre une position vtaiment chretienne. Celui qui vent que le droit cle toute petsonne
httmaine soit respects, est facilenient accuse de nc pas titre un bon
Croate ou un Ixm Serbe. Je me deniandais tout le temps comment Mgt
komarica pouvait e'en sortir Bans retie situation. Je ne trome la reponse que clans une image dons le recteur du ssminaire orthodoxe de
Sergiev Posad (Zagorsk) ni'a parlc lors de nia dernii,re visite. II m'a
dit que Woos, chrctiens orthodoxes ou catholiques, sommes con-me
des cercles concenu'iques. I.e cenUr de ces cercies est le Christ. Plus
noes noes rapprochons de lei, Pius Woos sommes proches des autres.
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Provincia de Madrid : C'ronica (let gozo v dolor en el Sur (Viaje por
la \Iisicm de Madagascar)
Al sur-este del continence alricano V comp desprendida de el,
rodeada por las aqua, del oceano indico. ,e encuentra la isla de Madagascar. Al sur de Ia inisma, la region del ANDRO\, donde los Paules de las Provincias de Madrid, Salamanca v Zaragoza tienen encomendada la rnision acl ,r;erttes desde hace 28 ands, continuando la empresa misionera que se remonta pasta San Vicente.
Es una region predolllinantemente montanosa at norte mas
Ilana at st-, arida v pobre, peso a estar delimilada por los rigs Menarandra Y Mandrare, con cultivos agricolas (arroz, maiz, mandioca..) que escasanlente permiten subsistir a sus habitantes ell anus de
Iluvia; v el pastorco de bueves v cabras - aquellos, realidad v sunbolo de riqueza v prestigio - por ninos v adolescentes descalzos due
reneralmente contaran con mas Lie leis hermanos.
Los 15 misioneros (12 Padres v 3 l lermanos) Forman una comunidad de la Provincia canonica de Madrid, con el P. Jose Luis Cuesta conlo Superior de la Mision v Vicario General de la Diocesis de
Fort-Dauphin, de la que desde hace 25 ands es Obispo Mons.
Pierre Zevaco, C.M. Lns misioneros estan disU-ibuidos en sets equillns ubicadt).s esU ategicanlente en uO'os tan(us I)tlestcl,: 3 aI node (Bekiiv,
Beraketa v Antanimora) v 3 at stir (Beloha, Tsihonthe V AnthuVumbe).

EI P. Eutiquio Garcia, \'isitadorde Ia Prop incia de .Madrid, fire
envici a hacer la visita conOnica it los misioneros V a dirigir los Ejercicios Espirituales. Justanlcnte on tiles he permanecido en la MisiOin,
del 22 de abril al 21 de mavo, en una epoca preinvernal, pero con una
temperatura prinlaveral.

Palladia de datos
El unico boeirt}; 747 de Air Madagascar vuela a 11.280 metros
de altitud v a 950 kil6metros por hora, siguiendo una rota que airaviesa CI espacin aereo de Suiza. Italia, Egipto, Suduin, Uganda. Kenia
v Tanzania. Al exterior, Begun se desciende para hacer escala tecnica en Nairobi, la temperatura desciende de -50" c. hasty +25", despurs
de haber recorrido Va 5.000 km.
Nuevo despegue para hacer los 2.600 que restan, en till dia clam que permute divisar el Kilinlandjaro, techo nevado del continente
alicano, en Kenia, con casi 6.000 metros tie altitud. P.stos son los datos que \'an provectandonos en la pantalla como a viajeros t o%atos v
para turistas curiosos.
Antananarivo es la capital con cerca de 1'500.000 habitantes,
situada en el ceniro nor-oeste de la isla. Segun vamps descendiendo
para tomar sierra en sit aeropuerto junto a on lago, se divisan montanas verde, \ valles con parcelas encharcadas (canlpos de arroz) en
la tierra rojiza (Madagascar: "isla raja"). Desde que emprendimos el
vuelo en Paris han pasado 12 horas.
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1./u rrttrwdo "otro„
Me esperan los misioneros P. Angel Santamaria v el 11. Manuel
Ortin; v el P. Jerzy, till Patil polaco encargado de la acogida v que lacilita Ios trimites de aduana.
La primera impresion que experimento al sumergirme con el
coche por las caller de la Ciudad, camino liacia la residencia y teologado de la Prot incia malgache. es de encont arme en un mundo distinto clef quc vengo. Las inter minables tilas de i anseuntes, su vestimenta
- mais bien no vestimenta --, los edilicios deteriorados , tin olor indelinible tan intenso como des^ gradable, lit organiz_acion urbanistica v comercial... es distinto. Me vienen a la memoria palabras de San
Vicente: "Los pobres que no saber donde it ni qui hacer..." Es quc
caminan v caminan incansablernente, porque ^Conro es el traspcn•te
ptiblico Ins medios de comunicacion? IAlguien aLltOl'iZado coil
quicn comente el detcrioro urbano v vial n ^ e respondi6 (lue mas lamentable aun es el estado de la sanklad, de la justicia \1 de lit educacion). De la mitad del pals hacia el sur no hay teletono, ni ten-ocarril, ni Iuz eiictrica. ni carreicras aslaltadas. Durance tres Bias recorrenu.s 800 kilOnretr o. en tma camioneta mvotrr de la Misirin tr ansport.ando
la mas variada mercancia. En los 500 ultimos kilometros no creo que
nos crtrzasenu,s con mas de 25 vehiculos niotorizados. Tencrlo es un
lujo inalcanzable v, con tales caminos, casi intitil.
Nos alojamos en distintos prestos misioneros de Hermanas v
Pades. Segtin nos vamps acercando al terri(orio de lit Mision nos cruzamos con manadas de bueves quc hacen diez dias de camino hasta
Ilegar al mercado de ganado. (Mis companeros de rata me senalan
el lugar por donde cruzamos el tropico de C'apricornio. Esta indicado por tin cartel con menos relevancia que los de tin "coto privado
de caza"). Y cerca de los poblados v casitas de barro v paja con una
tinica estancia, grupos de gente quc van v vienen haciendo descalzos
v con escasisima ropa los kilrimetros que los separan del in rcadillo
donde venden v compran his produclos para subsistir v que transporrtan
solve la cabeza. Impresiona gr-atamente el gesto de saludo reverencial ("salania, mon Pera") quc casi toclos nos dirigen, adivinando
nuest a ideniidad de misioneros catolicos v extranjeros. Pero, i.que
otros sentimientos anidaran en to prolirndo?
Iii Alisieirl v /(A' ruicinReros

En el presto misionero de Beraketa lue nit primer encuentro
con la Misi<m v los misioneros. En el lunciona el importante Centro
de lormacicin que tiene la Mision, que dirige el P. Jose M'' Lopez v del
que se inlormci en el Boletin anterior. De lit parroquia v de las escuelas v capillas de la mousse se encarga el P. Marcelino Mayor y la comunidad de I lermanas que Ilevan tanrbien el colegio, internado, comedor v dispensario.
Los 15 misioneros se reunieron en Beraketa para hacer los Ejercicios Espirituales en un clima de interiorizacion v celebracion. El te225

mario giro en torso a la "CARTA" de lit Asamblea General v otros tenias vicencianos, tal como se nie habia sugeuido. Despucs de la cena, calla noche, tratamos algunos asuntos de interes: Asantblea General, Provecto Provincial. Formation, Relation con la Prod incia v FuIuro do la Mision.
1?1 recoiTido peer Jos seis cent-os misioneros lo cornence en Bekilh
(PP. Fermin Maroto. Manuel Coello N If. Francisco, Martinez). Sucesivamente [iii visitantlo los restantes: Berakela, va descrito; Antanimora (PP. Angel Santamaria Y Miguel .Jesus Gulikrez); Arnbovornbe (PP..lose Luis Cuesta \Antonio Cueto, mas un im en sacerdote secular); Beloha (I'P. Gonzalo Calm, Angel Garrido v IL .Josi Rua); y
Tsihomhe (PP. Agustin Alonso, Marvel Garrido ' H. Manuel Orlin).

Los centros misioneros comprenden, generalrnente: la iglesia
pan-oquial. colegio, dispensario, internado, comedor. residencia de
ancianos, viviendas para empleados o enlermos v transeuntes (aunque no todas dependencias estan en cada ono de Ios centros) v una
zona rural e\tensa - la hrousse - por la que se multiplican las capillas \ escuclas de la Mision. uhicadas cerca de los poblados donde
an Sit rgiend() pequenos grupos Lie cristianos.
lochs estas ()bras las lleean conjuntamente los 15 misioneros
v las I lermanas que wain tarnhien en Ios seis centros. Globalmente
considerada es unit ingente ()bra niisioncra, Intto del estuerzo, entrega
V colahoration Lie machos durance 25 anos. Los misi<>nenos eozan tanthiOn de la estinra _\ aprecio de autoridades v ()rganism()s nacionales
e internacionales, sienipre abierlos a acoger v apo\ar Nil,, CL tos
e initial ivas; V it constituirles en catices Cie dist-ibucitnn de la col tlxmn ion
(alimentos, ropas...) Cie la que ahora son depositaries ante posibles
catast ales.
lntrar en esos seis centros Cie lit Mision es como volver it conectar con nuestro mundo Cie cada dia: disponen tle luz elcctrica, agua
corrienle, servicios sanitarios. edilicaciones amplias v solidas para vivienda, almacenes, talleres, vehiculos... Los misioneros I CCOnocert que
poseen va la irtlraestuctura suficiente para el ejercicio Cie la action
evangelizadora v Lie promotion. "rendran que seguir manteniendo tales ilist rumentos al servicio de lit Mision; per() potenciando v priorizando la lornaciOn de los cristianos, poniendo el acento hov en lit consolidacion v ahondarniento rnas que en la expansion. Eso haul posihle it pr()gresivamente responsahilizando e implicando it los laicos en
mochas Lie las lareas que aun Ilevan los misioneros.
(Fn la Mision se (lit tanrbirn un lenOmeno que vo localizaba
st'tIo en nuestas e icias cristiandades de Europa: °cattilico pt•ro no piacticante v una asistencia a las pr iicticas religit Isis que vetldra rl•plusentada
por una linea tnuv similar a la nuest-a: machos ninon, hastantes
nuijeres v pocos jrwenes v adultas masculinos, antique siempre en kill
porcentaje mayor que aqui).

Los misioneros (v las Hermanas (file tanibien scnti cercanas)
se lanzan cada dia it las distintas accioncs de pro111oci611 v evangelizaci6n con un celo incansable. En general acompana una Buena salad a este grup() Lie misioneros de edades hien compensadas. Reco226

noccn que deben hacer esluerzos constantes para veneer lit tentacion
(lei activistno v para lograr el necesario v nano cquilibrio enure las distintas dimensiones qur implica el provecto de vida vicenciano. Forman una comunidad homogcnea, dinamica, s6lida, cimentada en la
Ir v en lit Eratcrnidad. Tamhicn reconocen que tienen zonas necesitadas de conversion, v de ello tratamos en Ins Ejercicios Espirituales
v en la reunion I inal: c6mo situarse ante los pohrrs, "amos v senores
nuestros desde las virtudes vicencianas: vida interior: disponibiliclad, autonomia v corresponsabilidad en una comunidad para lit mision: nuevo ardor ante el posible cansancio espiritual...
l3eudirirnrr del rrtre%o n'rrrl)lo purroyrrial de Beloh t
FLIe Cl 14 de ntavo. Dia de Iiesta grande para lit mision entera: po eso acuden Ios misioneros con representaciones de los cristianos
de todos los centros. 1', por supuesto, los cristianos de 13eloha v de
las aldeas de so "brousse", algunas distances hasta 40 kilOmetros. La
mavoria Ilegan de vispera, porque, conio pr6logo, en la noche del dia
13 hav una velada sacro-musical animada por las coraics de Ambovombe v local. Por prima a vez la nueva iglesia esai repleta: v presentes
tambien el Sr. Obispo diocesano v el minisiro de Collura.
A las 8h 30 comien/a la solenIne ceremonia, presidida ptrr Mons.
'l.rvaco, con lit larga v Ienta procesicin de conceleb antes precedidos
IN n Winos, jovenes v adultos que avanzan interpretando danzas ritualcs.
Similar ritual se repel iria para presentar la Palahra. las reliquias, las
olrendas... En lit entrada principal presentation v hendicion del
a;_ua con la que el Sr. Obispo rocia todo el e\terior e interior del templo v it ins cristianos que lo Henan por segunda %ez, endomirtgados
con m pas de gala. Todos los rik>s sobre el altar (bcndicion, consagracion,
incensaciones, colocacion de las reliquias de San Vicente .%- Santa Luisa) son resahados con gestos marcadamente expresivos. Tamhicn los
cantos solemnizan v alargan la ceremonia que sr prolonga por mas
de tres horns.
E:n la homilia has' saludos v agradecrniento para todos los que
han hecho posihle lit nueva iglesia. amplia, arntoniost, plena de luz.
v color. El aplauso caluroso I.S. naturaimente, para los PP. Gonzalo
Calvo, Angel Garrido v I I..h sc Rua. Me corresponde, en concreto, recoger v t ansniitir Cl agradecimiento qre exprrsa el Sr. Obispo por
los misioneros v Hetntanas dc Espana qre uahajan en el Androv v
por la generosa colahoracion de cantos amigos de esta misiOn malgache. 1:11'. Jose Luis Cuesta anade \ acrntua saludos v action de eracias allies de la hendicion Iinal. Todo qurda recogido por la lilmadora
del P. Antonio Cueto. En los amplios locales de la vieja iglesia, Cortwrtidos en salon parroquial. se sine la comida a los numerosos invitados. 1' desde las primeras horns de lit tarde pasta entrada la troche cincuenta gntpos, representantes de Ins centros, asociaciones, al(leas, capillas v escuelas de la Misiori cantan \ danzan porque la fiesta es grande: los cristianos de Beloha tiene una nueva iglesia para
qur ellos cre/can coma piedras vivas de lit lglesia de Cristo.
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Encrterttro f itml V despedida
La visita concluy6 con un nuevo encuentro con los misioneros. esta vez en Ambovombe. Se trataba de retomar los objetivos de
la visita: expresi6n de fraternidad, solidaridad v unidad con toda la
Provincia; re1lexi6n v posible impulso it la Misi6n confiada: acentuaci6n
de algunos aspectos. futuro de la Mision, etc.
Una vez mas percihi en el grupo nlisionero unidad dentro de
la diversidad, alecto fraterno v caridad incluso en his disciepancias,
un cierto pluralist-no que equilibra audacia v prudencia, aceleracion
v freno. Con este equipaje dehcran afrontar con serenidad `, esperanza
el tuturo: relacion con la Provincia de Madagascar v con el clero diocesano que adviene, autocritica v evaluacion rcalista, discernimiento de signor v acontecimientos desde criterios evangelicos v desde la
misi6n at servicio (let Reino.
Hubo, logicantente, expresiones de mutuo agradecimiento.
Los misioneros to estan a toda la Provincia en la que perciben un creciente aprecio e interes por Ia Misi6n \ que desean se incremente pasta con savia nueva que revitalice el equipo. Oran v se interesan por
los acontecimientos de Espana v sus Provincias: desean que estas visitas sear mas Irecuentes v no descartan Ia presencia de Ios Visitadores de Salamanca v Zaiagora, it quienes tambicn se sienten vinculados
esttin agradecidos. El P. Angel Garrido nie acompanaria los dos ciltinu>.s dins hasty ctespedirnie en el aeropuerto. Los misioneros me constituveron en portador de sus cartas v saludos it todos, comenzando
por el Visitador que me envio.
Yo expreso mi agradecimiento it los misioneros, Hermanas v
cristianos do los distintos centros quc lie visitado. No sc to que mi visita habra aporlando de positivo a nuestros hermanos de la Mision
del Androv. Lo que si perciho es que, desde to que he vista v experimentado, algo ha cambiado en mi.

ficnumdo Oriirttmlo , C.M.

Del Boletrn Irrlormativo, N" 211
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Provincia de Venezuela : Seminario Latinoamericano de la A.I.C. (mmica de familia
Ntiestra hermana de lamilia espiritual. la 4sociacicfir de las
Damas de la ('aridad, que desde hace unos anos se llama oficialmente AIC, "Asociacihn Internacional de Caridades", v que es miembro de
otros organismos internacionales cat6licos (coma la OIC, OrganizaciCttr Internacional de Caridades, o como CARITAS), se reuni6 en Caracas del I al 5 de marzo de este ano 1993, para celebrar un Seminario Latinoamericano. Alt'ededor de 140 delegadas. venidas de casi todas las naciones latinoamericanas v en representaci6n de unas 40.000
volLill tarias, acudieron it la cita en lit casa de ejercicios de Mosen Sol,
en El Marques, presididas por la presidenta internacional, Sra. Dilde. Acompanaba, venida de Europa, casi toda la Directiva internacional.
Compartimos dias iniensos de amistad, de oraciOn v de trabajo,
quc es tic esperar que de Irutos abundances. En representaci6n de nuestro P. General, nos acompano tambien el P. Lloret, coma asesor internacional de lit asociaci6n, v el P. Palti, cot-no observador. Vinieron
tamhizn una docena de padres paitles, todos asesores nacionales en
sus respectivo pais, asi coma otro grupo mrmeroso de I Iijas de lit Caridad que compartieron con nosotros estos dias de trabajo v oracicin.
Todo ello fue on motivo especial Para que nuestia Casa Provincial, lo mismo que lit de las Hijas de la Caridad, les brindarall unit
hospitalidad esmerada v transporte gratuito. Fieles al lema de San Vicente "el amor es inventivo hasty el infinito el Seminario tuvi) unos
ohjctivos claros v precisos: actualizar V profundizar la acci6n caritativa en tres dimensiones: la autopromocion, la solidaridad v la contunicaci6n. Tres aspectos clue van intimamente unidos. El Voluntariado
de las Iaicas vicentinas se ha dado cuenta de que hay (]tie superar el
piano de la limosna y la benelicencia. La Asociacion busca alp mas
pill-it ella tnisnrt v para los pobres.
Por eso entiende que hay que comenzar por la Aulopromocion:
Ixrr-unit par-te, partiendo de la autoestima t) autoaprecio i ersonal, qutiere que cada una de sus mienibros v cada asociaci6n en con junto, se
forme Y crezca desde el panto de vista huniano, prolesional v evangelico para mejor sen it al pohre; y por otra parte, pretende estimular
v avudar al pobre para que sepa apreciarse como persona Y pueda preparar-se para salir de lit situaci6n de pobreza en que se encuentre; es
decir, ensenar a pescar, miens as se les regala tin pescado.
Pero las directivas de la Asociaci6n entienden que, tanto las Damas corno los inismos Ixrbr es. pueden pacer nuts Arco con el solo esfuerzo personal. Sc necesita aunar tuerzas para set- mas v para pacer
ntiis. De ahi lit SOLIDARIDAD de las mismas socias v de los pobres.
'ludo eso es to (uc se pretende con la COM(NICACION it todos los niveles: te6ricos v pr:icticos: de los gnrpos locales con los nacionales e internacionales; de ideas, de provectos v de hiencs... Se piensa que no hav mas remedio que crear redes de cornunicaci6n para salir del aislamiento, para crear conciencia de quc todos unidos podemos pacer mas efectivo el Evangelio. Y todo esto porque se constata
ill)

Line los dives sos grupos de Damas, con diversa intensidad en cada Ittgar 0 naci6n, han vivido dernasiado empobrecidas en sit reducto. sin
buscar enriquecerse, dando v recibiendo solidariamente con los demos
grupos. Finalmente se comprende qur CStOS trey grander temas coparon
el poco tientpo de cinco dias. A esto se afiade que cada delegaci6n nacional Iuvo que invertir unos veinte minutos 0 media para para prcsentar algunas experiencias de actividades especiales para con los pobres. Tuvieron la originalidad Lie hacerlo it base de videos, que resullaban robs breves e ilustrativos que si hubieran side, de palabra. Tengo qur reconocer que tanto en esto comp en los iiabajos por grupos,
utili•zaron tccnicas que vo las hubiera deseado en nuesua Asamblea
General cuando contaban experiencias. Aqui fueron mas eficaces en
la forma de sacar conclusiones v en el ahorro del tiempo.... No en vano hahian preparado detalladamente, desde las copulas superiores v
durance todo tin all(), este encuentro. A Ia magnilica delegaci6n mejicana se debe en gran parse in huena organizaci)n v marcha de este
Senrinario. I lahria que resaltar adenras algunos nunnento5 profundos
de nu•ditacii"rn, asi coma las celebraciones eucarislicas donde lit participacion Inc inIcnta v in organizaci6n perfecta. Lo misnio que algunos
nromentos Lie expans16n en la visita a la ciudad v la e\quisita cena qur
olreci6 la delegaci6n venczolana en tin hello restaurants de la citidad.
Como secede en estos casos, los restrltados se ver<in en el Iuttn1o, v Dios quiera scan tan amhiciosos como las conclusiones v compromisos que en el Scminario se sacaron. Quiero Icrnrinar subravando
algo que me impresion6 positivamente: el carisma vicenciano .\ las Iiguras de San Vicente v Santa Luisa impregnaron el ambiente en todo momento, to misnio que el tiato cordial de las Damas con las Hijas
Lie la Caridad v con los Padres, a quienes escuchaban con casino v adntiraci6n.... tin verdad se palpaba in uni6n en la I.milia vicenciana.
Si he de set- sincero, echo en lalia. sin embargo. la presencia Lie los
Caballeros de las Conferencias de San Vicente de Patil.
Pero me queda Cl bueno gusto Lie que la Asociaci6n venezolana sups) estar it la altura Lie un been anliu-i6n. ' ojali que nosotros,
los patties, aunque va desde pace anon no seamos nras que unox Simpies asesores, sepamos animar gtrstosanrente con el espiritu vicenciano
it todos los grupos locales de asociaciones del Voluntariado. A eso nos
comprometinros tanrbien en nuestra Ciltima Asamblea General. Para
nosotros es tal \ ez la mejor forma de pronrocer it lit mujer v al laicado dentro de la Iglesia. En Venezuela fueron atgunos de nuestios misioneros quienes las lundaron con Lit) gran rspiritu vicencianos. La
paternidad responsabte exige acompanar it los hijos hasta el final! No
Sc Si
silos que Irs sucedemos tenentos el misnro rspiritu de servicio que
ellos tuvieron. Si no es mucho to que las Damas hacen, a nosotros nos
toca empujar solidariainente para que scan mas v pagan mas, con amor
creativo pasta el inlinito. Porque los pobres nos interpelan v ;ojala no
nos acusen!
Ratael Ortega. C.M.
(Del Bolivia f'rovincial, N" 129)
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IN MEMORIi1M
P. Andre Montagne, C.M.
05.01.1914 - 30.01.1993
Quiconque a connu de pies le Pere Andre Montaggne s'etonnait
de 1'etrange contraste qui semblait l'habiter: une Arne de feu, passionnCe,
debordante, dune inepuisable vitalize, cohabitait en effet avec la fragilite clone vivo sensihilite et dune same physique souvent precaire.
Sa vie Woos apparait aujourdhui cornrnc un combat demesure,
mais victorieux, par lequel s'exprimait jusgrr'au Bernier soufl le la souliante et conhante energie d'une perpetuelle jeunesse, pleine de projets,
d'esperance et prompte a agir. L'adversite, Dieu la perrnet parlois
pour la vaincre, ninon physiquenrent ou moralement, du mains spirituellement au plus profond de soi, clans on total abandon a I'Amour
de Dieu. Des sa jeunesse, Andre Montagne en fit 1'experience au sein
(]'tine famille nombreuse et combien laborieuse. 11 n'a jamais cesse de
conihaure pour cette sagesse de Dieu, vecue par ses propres parents.
elle ne se laisse pas vaincre par Ies difficultes mail elk se fait entreprenante et auclacieuse lorsqu'il s'agit d' aimer.
C'est ainsi qu'a 17 ans, if s'engage clans ]a Congregation des Pretres de la Mission, le 7 septembre 1931. Male*rr de graves ennuis de
saute, qui l'exemptent du service militaire, it realise de solides etudes
philosophiques et theologiques Bans les temps requis. A 24 ans, it recoil
le sacrement de fa Precise des mains de Mgr Nlathieu, Eveque de Dax,
pros du F3erceau de Saint Vincent de Paul, le 3 juillel 1938. 11 est
nomme professeur de francais, latin et grec, a I'Ecole Apostolique de
Loos. Arrive I'epreuve de la guerre de 1940. Non mobilisable, it reste
a Loos pendant ]'evacuation. Seul, it veille stir I'Ecole et sue l'Institut
Technique des Filles de la Charite. Des les premiers mois de l'ocxupation allemande, pour eviter la requisition des b5timents, toujours
scud, it rassemble des eleves de la region, recherche a la carnpagne les
vivres necessaires et assure Ies coots. Pendant 33 ans it sera pour one
bonne part fame et IC moteur de I'Ecolc, tout donne a la formation
de ces,jeunes et a I'eveil des vocations. La charge de Superietr de 1'EcoIe lui est confiec a 31 ans. C'est le plus jeune Superieur de la Province de Paris. 11 sera Superietu a deux reprises, de 1945 a 1954, puis de
1960 a 1971.
C'est alors que le Pere General Richardson I'appelle a la l'onction de Visiteur de la Province de Paris. Durant six annees, it stintlera le dynamisnre missionnaire des Confreres de la Province, en
trance comme clans les Missions dAfrique et du Vietnam.
Malgre sa sante fragile, it visite les Confreres du Vietnam juste avant la prise de Saigon par les Vietminh. Ce sera pour dui one eprcuve physique et morale ties durement ressentie. II amorce neannioins
la creation de la mission du Cameroun pour repondre a la formation
des vocations qui s'eveillent err ce pays d'Afrique. Entre temps, it rea231

use successivenlent, en 1974, la fusion de I'Ecole Apostolique Cie Bondues avec ]'institution voisine du Sacre-Coeur, dice de la Croix Blanche; puis. en 1976. la fusion de la comminute des Confreres Missionnairl's
de Loos ax cc la connnunaule des Confreres de I'Ecole de Bondhres. Toutes entreprises qui furent onereuses pour sit saute.
En 1977 lui est confice la responsahilite de Directeur Lies FilIcs de la Charite de la Province de Lille. Function qui semblait devoir
le menager. Mais, incapable de se resigner a ('inaction, it donne Ic IncilIeur de lui-mcnre a I'animation spirituelle Lies Socurs au service Lies
Pauvres et it la formation des jeunes Soeurs.A ('expiration des douze
annees de cc service, on crovait enfin qu'il prendrait sa retraite all milieu de 70 Soxurs ainces de la Maison Cie Retraite de Phalernpin... Mais,
malgre plusieurs grander operations, it assure activement et tic fawn
importante l'animation Lie cette raison. Cest Ies armes a la main que,
decide a I'operation devenue necessaire pour Ic Iiberer de cllrelles souftrances, it succonlbe par epuisenlent (Fun ctat de saute trop det icient.
Au regard dun tel parcours, comment ne pas penser a un Iutteur qui ne c else de se battre avec Itli-nicnle et avec les evenements:
• Toujouls present aLrx difficultrs d'auUUi , it en oublie Ics sien• Tres attache airs membres Lie sit famille, parents, Freres et
soeurs, ses nombreux neveux et nieces - qu'iI baptise et marie - it
partage Ieurs joies et surtout Ieurs epreutrs et Icurs deuils.
• Toul donne a ses Confreres et aux Soeurs, it les encourage de son sourirc el de ses conseils toujours avises.
• Pleinenient disponible a la cohorte impressionnante de
ses amis Pretres et Laics, it Ies aide Lie son experience et de ses cornpetences, qu'il communique toujours aver un humour souriant et chaIeureux.
• All Lours de son calva ire final, plus soucieux de ses visiteuts
que de lui-nlcnte, it set forgait d'etrc gai malgrc tout et de laisser espcrer qu'il s'en sortirait, Lorne tant d'aut es lois. Un jour it osa (lire:
"Que cest burr de rice, ]'err otrblie ?1!C .ouffi(mcesr"
Voila IC miracle dune foi intense qui ouvre le weir stn' Dieu
et stir nos f reres . Voila le secret dune anie toujours jeune, illunrince,
enlerveillee par la foi . forte dune cspcrance a toute epreuvc , rayonnante de I'incpuisable charitc de Dieu . Otte chacun recucille Lie cc rapide regard Stlr 1111c Vie Singuli l 'ement generellse et ravonnante, les
Iecons et Ies exenlples dont it a hesoin!
Andre Sinlon, C.M.
De I'I lomelie de la Messe dr funerailles
Phalenrpirr , 0.3.02.1993
B.L.F. 137, Fierier-Mars lily,
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P. Fausto Barton, C.M.
19.12,1902 - 20.03.1993
El 20 de marzo fue una fecha que conmovi6 a toda la familia vicentina en el Peru: ese dia nos Como pot- sorpresa la muerte
del P. Dario Nemesio Fausto Barton Ruiz, el mavor de los misioneros peruanos pertenecientes a la Congregaci6n de la Mision en
el Pero.
En arias ocasiones tuvimos la oportunidad de conversar con
el P. Barton, sea en la Casa Provincial de Mirallores o en su dormitorio en la casa de retiro en el Hogar Santa Ines. Fruto de nuestro dialogo con el, publicamos una entrevista el ano 1991 v, ademas, tin articulo sobrc srrs 70 anos de vocaci6n el ano pasado en la Revista "Haciendo Familia" de la Virgen Milagrosa. Alli estc venerable pastor nos
deslumbro con sus vivos recuerdos de la historia de lit Provincia, narracion que nos la refiri6 con calma, pero no exenta de nostalgia v emocion. En la edici6n del 3 de febrero de 1991 , por ejemplo, nos relat6
los pormenores de c6mo se produjo la llegada de la primera comunidad vicentina al pero, el 2 de febrero de 1858.
El P. Barton naci6 el 2 de diciembrc de 1902 en la Ciudad de
Lima. Fueron sus padres don Rodolfo Barton (argentino-escoces) v
dona Beatrii. Ruiz, dama chorrillana descendiente del heroe Jose
Olava. Su abuelo incursion6 en lit industria de ]as primcras agtras gaseosas que cautivaron a los lirnenos de la epoca. Fruto de ese matrimonio nacieron ocho hermanos. Dos pi-in-Los del abuelo paterno fueron sacerdotes. Y por csos design ins de la voluntad dc. Dios. tres sobrinos nietos del P. Barton son actualmentc rcli'giosos.
Ingres6 al Seminario Interno do la Congregaci6n el 7 de mat-zo de 1992, recibiendo el sacramento del orden sacerdotal ci 18 de
agosto de 1929, cuando frisaba los 27 anos de edad. Basta antes de
su muerte se descmpen6 conio capellan de as I I ijas de la Caridad en
el Hogar Santa Ines de Chaclacavo. Cabe anotar que las hernnanas jamas
descuidaron la atencion que el necesitaba.
lintrc las anecdotas que gusiaba evocar se encuentra aquella
ell lit que Mons. Emilio Lisson queria que el pertcncciei'a al clero diocesano, en cuvo seminat-io empez6 momentaneanrente su forrnaci6n
al sacerdocio. Ticinpo despues el santo arzohispo de Lima entcndio
claramente que el espiritu del P. Fatrsto estaba Concorde con set' Lill
convencido misionero dc San Vicente de Paul. Tambien nos record6
el caso del P. Belisario Philipps que se salvo de ser fusilado en Europa, en momentos quc se desarrollaba lit primera guerra mondial.
Resulta que por sit origen aleman fue confundido como espia, motivando la efectiva e inniediata intervcnci6n de los obispos Ampucro
v L.i.ssron qur.c iI antizaron sit condicion de sacerdote v explicaron su
misi<n cii Rinr .
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Otra experiencia cuvo rccuerdo hizo sonreir varias vcces al P.
Barton fue la que vivio con ciertas laniilias prejuiciosas en Lima que
le creian chileno: "esto se debi6 por haber efecttrado mis misiones en
Chile .N. porque siempre les recordaba el constielo que me Baba corno
Sc comulgaba alli", nos comcnto.
La primera tarea que afront6 el P. Barton file lit (IC dil-i2il- el
Seminario menor de Cajamarca, en 1932. Tres ahos dcspues fue ent iado a Chile, lugar en el que conoci6 it otro incansable misioncro vicentino, el P. Timoteo Ibarhrcea. ,Ali trabajo hasta 1945. Luego volvi6 at I'erti para continuar extendicndo el rcino de Dios enure Ids mas
necesitados.
A rain de una operation en Ia cadera que le efectuaron en
1990, se qued6 practicamente sin la posibilidad de movilizar:se v con
rastros persistenies de dolor. Ante esta adver sidad. nos senalo claramente : " es una prucba que Dios me ha mandado . La tomo con bastante paz v resignation ". En efecto, una cnserianza que a todos nos
Ila dado este misionrro es que a pesar dc sus dolencias , jamas ello se
re11ej6 en sit rostra . Siempre le vireos Hello de paciencia v serenidad
para conversar solve la historia de nuestra Provincia . File on buen
testigo do Jesucristo clue le enseno a hater el Bien con el sufrirnicnto v la crifermedad , considerandolos una fuente de gracias v bendiciones.
Aquclla manana del 22 de marzo, cuancfo fuimos a la MedaIla Milagrosa para participar en la celebration eucaristica por el eterno descanso de su alma v acornpanar posteriormente a la traslacion
de sus restos hasta el cementerio "El Angel", 110 pude dejar do vaiorar sirs constantes (rases de aliento para continuar escribiendo en °Evangelizar" v seguir perseverando en mi seguimiento de Cristo Sacerdote. Jarnas me imagine que seria la althea vez que conversarfa coil el
P. Barton aquel martes 9 de febrero tie la semana de retiro dedicado
a los seminaristas. Lo vi tan recuperado v lleno de entusiasmo quc
nee dio grandcs esperanzas tie tenerlo entre nosotros por mas tiempo.
Ese dia me conmovi cuando lo encont re sentado frente it la
mesa levenclo las separatas que Cl P . Laura Palti proporciono a todos los participantes del retiro, con los temas dc sus conferencias.
Sirtnpre se le via interrsado por actualirar sit formaci<"nr vicrntina,
\9ilv Bien podriamos decir del P. Fausto aquellas (rases que San
Vicente dijo a ]a nuterte del Senor Comendador de Sillcry: "I fa nurerto corno on canto... Su mueric respondi6 a su Santa Vida. Se lire al
cielo cono on monarca que va a toniar posesi6n tie sit reino, con una
paz, una confianza, una mansedinnbre V una fucrza que no se puede explicar. iQuc gran siervo de Dios cra!" (11, 118).
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Por su testimonio de icla v for- haberse consagraclo a evangelizar
a los pobres. el P. Fausto Barton siempre vivira en nuestlos corazones.
I Inc). Luis .'Marlin Vera R., C.M.
Dc lVANGIILIZAR , Bolerlu Pror irrcial del Perri, n" 411

BI BLIOGR.-1I'ilICA
FERNANDO ESPIAGO , C.M. La rnadrileiia Basilica de la Virgen .11ila^r<,ur..Niadrid. 1991. 31 pigs 2450 x 16.50 cm.; .Sarrurarios
,nariuu„s dl III C', nr;{rc;i acicin de la tli.ciou en Lspaua. Madrid,
1992. 67 prigs . 22 .x 15 cm.
Dos lolletos primorosamente editados a todo color, roil proIusi6n de locos v Cuadros. El actor vierte parte de sus conorimientos
Y simpatia hacia los temas tratados. Anthos estan dedicados it conmemorar, el primero, el 25 aniversario de lit pan-oquia de la Milagrosa,
de Madrid, v el segundo, el 150 aniversario de la aparirion de la Milagrosa al judio Alfonso de Ratisbona en la romana iglesia tic San Andres delle Frate, 1842-1992.
En el primero hace el P. Espiago tin breve resumen de la historia de la Basilica-Parroquia, acontpanado de on etas sucinto estudio mariologico Lie las apariciones de Maria a Santa Catalina Lahoure.
Los siggnos de la Medalla Ic sirven de apovo para destacar los privilegios que enaltecen la I igura excelsa de la Madre de Dios. El actor
se detiene tambien en la descripcion de algunos elementos artisticos
que hermoscan el templo v que son parse de sit patrimonio, romp las
vidrieras, el Organo, las imagenes. la Limpara. cl sagrario, etc.
En el segundo loileto hace deslilar el P. Espiago I9 santuarios
marianos que han regentado o regcnlan actualmente los PP. Paules.
Cada titulo de la Virgen en cuesti6n es objeto de precisas descripciones
hist6ricas. Un apendice sobre la "historia do ttna pequena gran imaeen de la Virgen \lilagrosa, venerada en la residencia de la Milagrosa, plaza del Pilar. Zaragoza-, sierra este interesante estudio que
abre caminos de investigacion a posteriores trabajos de lit misma indole.
A.O.

LUIGI MEZZADRI , C.M. - JOSE MARIA ROMAN, C.M. fli.-ioria de
la C,,,IL'reCari,in de la lliyi„rr ( /). 1 1 \lilagrost. Madrid,
1993. I-XV11I, 438 pigs. 21 \ 14 c nt.
Dos prestigiosos historiadores, padres Luigi Mezzadri v Jose
Maria Roman, han emprendido la ardua tarea de enUrgarnos esctita la historia critica v completa de la Congregaci6n de lit Misicin. Podemos va exanrinar roil satislaccion v agradecimiento el primer volumes recientententc publiCado en italiano' en espanol, de los cinco que se preve abarcara la obra completa: sera traducida posteriormente a otras lenguas.
Este primer volumen, cuva noticia publicitaria quisirramos que
llegase it interesar a todos los miembros de la lamilia vicenciana, viene presentado poi el Superior General Richard MCCullen v el apovo
del actual Robert P. Maloney. En la Inuroduccion, los mismos auto236

res de la obra nos descubren los criterion de que se han servido pars
componer el relato rigurosamente historico de la CongregaciOn it lo
largo de su andadura plurisecular. Una abundantisima bibliografia.
compuesta de Fuentes manuscritas e impresas v de estudios, avala
el rigor de In narraci6n histcirica. Dos indices, onomastico Cl primero N. toponimico el Segundo, nos lacilita el encuentro de los nombres
yue deseamos compulsar. El volumen que tenemos en nuestras manos consta de dos partes. La primera estudia in Congregaci6n en
tiempo de San Vicente (1625-1660). Es fruto de tin trahajo de snuesis yue Joni' Maria Roman ha hecho, en 72 paginas. partiendo de ott o
estudio mas amplio que public() en In biogralia de San Vicente de Pairl
(BAC, 1981 ), hies que insistiendo ahora en in conliguracicin espiritual, ministerial y juridica de la Congregaci6n. El documento R,c/a lit,
Creccio„ tit, la Co,rgregaci(jn de la Aliskin cierra esta primera paste.
La segunda se d he a lit pluma de Luigi Mezzadri, v comprende "desde In muerte de San Vicente hasta el Iinal del siglo XVI I
( 1660-1697)", es decir, los generalatos de Renato Almeras Edmundo Jolly. En trece capitulos, cada uno coronado con nuevos documentos,
vrmos avanzar lit Congregaci6n dentro del gran marco politico, social v reli^_'ioso de la Iglesia v del mundo en el sit-, 1() XV11. Aleunos araI icon ilusu an la leetu ^a de tan documentado rstudio, que adenras goza de elcgancia y sencillez.
Como se alirma en la cunt rasolapa de este primer volumen, "a
partir de la obra de Mezzadri-Ronran, se conocerin con mas precisi6n los hitos Iundamentales del desarrollo hisu"n•ico de la Congregaci6n
de la Misickt \ quedaran esclarecidos no pocos prohlema tradicionales. Con ello Ic,s autores prestan tin servicio no solo a in lamilia vicenciana,
lino a toda lit Iglesia, de cuva historia forma parte in de la Congregaci6n de lit Mision".
A.O.

SOR CARMEN VAZQUEZ , 11.C. Semblan;a de Sor.lusla Do,,,iui,tC: do, I uluurreta c 1d()0, 1/ija de la C'aridad de San Vicente de
Paul ( 1875 -1958).
Al libro conocido con el titulo "Madre Junta". escrito por Fnrique Albiol v adaptado y puesto al dia por Sor Esperanza Amigo, hay
que ariadir denuro de la hiblicigi 'alia sobre Sol' Junta esta sencilla
semblanza trazada pot- la plunra documentada de Sor Carmen Vazquez , " que trahaja con-to Notario actuario en el proceso de beatilicaci6n de Sor Junta Dominguez . La ha escrito con verdadero amor de
hija v buena conocedora del tema que nata" . Con rapidez , soltura y
gracia describe los rasgos vocacionales, espirituales y de gohierno que
caracterizan it in Madre Junta . Adorna la portada un cuadro Suyo, que
al igual que el sepulcro de la difunta con que se cierra el uabajo escrito, se guarda en In Casa provincial de las Hijas de la Caridad , calle.lose Abascal 30. Madrid.
A.O.
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JOSE LUIS COR'I'AZAR , C.M. Para crecer ' crr la (e . La Milagr •osa. Madrid, 1993. 242 pass. 21 x 14cm.
El actor distribuve en leis parses el contenido doctrinal solve
el origen v desarrollo de la fe cristiana , cua)ada en compromisos
apostolicos . Carla parse consta , a SLI vez, de 011-OS Lantos articulos donde se analiza el proceso de la fe en estrecha union con la caridad . I scritos en lorma de catequesis " sencillas , claras V ordenadas ", esos puntos doctrinales culminan en breves preguntas para la rcllexion personal 0 conuulitar•ia.
Jose Luis Cortazar, muv conocido en los ambientes vicencianos, dedica su obra " a ]as comunidades cristianas v a las asociaciones laicales vicencianas con el deseo cle que las paginas de estc libro
les a\ude it responder a la Ilamada del Papa it una nueva cvangelizai< n". En particular , lit sexta parse Iitulada "El laicado vicencianu" resunlr, en apretada sintesis , las liteas operativas de la espiritualidad
laical, objetu. pur otra parte , de nluchos reliros v reuniones perit>dicas que el P . Cortazai ha mantenido con less Voluntarias de lit Caridad, con las Conlerencias de San Vicente de PaOl , con Asociaciones
marianas v coil grltpos parroquiales.
t'nidos al deseo del autos , esperani os quc el estudio de estos
lentils de lormacion cristiana contt -ihuva a prolundizar en la le, pero de una fe con obras , porque "lo linico que cucnta es la le actives en
la practica (lei amor " ( Gal S,6).
A.O.
(I lasta aqui, tunl ado de ,IN;ILES, Nos 2 v 3 de 1993)
JOSE MARIA IBA\I:Z BURGOS , C.M. !.a /e Teri/icada err el amor,
EDICIO\Ies PALLI\AS. Madrid, 13. x 21 cm., p. 212.
Es el printer libro del actor que publica EDICIO\IiS PAULINAS; en el se plantea como encarnar hov, segun el modelo de san Vicente do Patil, el anus compasivo hacia el necesitado en todas las dirnensiones de la vida.
El cristianistno es una forma de vivir el evangelic fundada en
el principio-caridad. Esta experiencia se arraiga en cl Dios de Jesucristo, que "cs ant i V en el mundo de los pobres, que son su imagen en ncgativo. Ouienes viven asi su le saben Clue esta. lejos de apartarles de los astnttus de este mundo, Ies sumerge was en cl v Ies rnoviliza pales luchar cunta toda miseria. pot' ser cone-aria al plan de Dios.
Vicente de Paul decia: "Es necesario desprendetse de todo
aquello quc no es Dios Para unirse con el projimo pur caridad v asi
unirse con Dios en .Iesucristo". Esta hu trues encarna v t ansntite lit
radicalidad del amoral projimo, idenlilicado con el amor a Dios. Son
nluchos los criaianos 11111' to han conlprendido asi X. desde instituciones nasty divetsas, sc flail movilizado en or de los empohrecidos, experimentando que a Dios se le anla o se le traiciona en el honl238

bre, principalniente en el pobre, v clue la le se verifica en la caridad.
Las p iginas Lie este Iibro pueden ser una buena avuda para his
I lijas de la Caridad, los sacerdotes Clue buscan organiser su comunidad
cristiana en luncidn de la caridad, Ios voluntaries sociales v cuantos
quieten vivir su compromiso especifico desde la hondur•a de su vocation ctistiana.
Los Edtto res.

FRANC RODE, C . M. b'u/c•,,,s et poli,i(Ioc•
I,.; isc, Nutic,us r, Dcuxocmtie
(De Li Slovenic an Vatican), BEAUCI IESNE EDI'I'F.1JR, Paris,
13,S x 21, 5 cn1., p. 140.
«&'n 1981, sans Lille je men Lloute , un lour 'nant se preparait clans
ma vie. Mgr Paul Poupard ni 'invitaiI a rejoindre I'iduipe des rullabo aletrn
(lit Secretariat pour les Non - Crovanis, dont iI chit le responsable Liepuis quelques mois. La pensee tie quitter ce pavs que j'aintais et oil
j'avais connu tin si grand bonhetuV m'c fait prnible . M ais, lasso par les
attaques continuelles dont'ztait l'ohjet clans la presse officielle, sans
la moindre possihilitc tie defense , j'acccptais . Je suis arrivi• a Rome
en octohre 1981 et j'ai commence neon sets ice aupres du Saint-Sicce sous I 'auloritc exigeante et amicale de Mur Potipard . Ic i, cc n 'etaient
plus les combats dune Eglise particuliere, mais ('immense probleme
de la non-crovance a I'echelle du monde qu ' il lallait alhunter.
Paradoxalcinent, les premii• res rencontres de dialogue que le
Secretariat pour les Non-Crovants ail pu organiser Apr.'s I ' arrivice Lie
Mgr Poupard a sa ti• le, cc fut aver les marsistes de I'Europe cenu•ale. Ax cc le Colloque de Ljubljana sus Sc it•uce et / ui en 1984 s'ouvrait
en cffet une periutlr de dialogue avec le nuu • xisnte que allait s'achever en ntai 1991 a i\'loscou , u-ois mois want le coup d'I?tat marque
qui a signs la fin definitive des regimes communistcs en Europe.
Mais je Ile m'attarderai pas sue cello histoire , amplement rapportee
an chapitre 6 de cc volume , sous le titre: LA• Co,eseil pouti/ical pour /r
Dialogue cn •cC les Nor,-Crovants . ( h, /suit de ('nucile Vaiu'an 11.
Le lecteur Irouvera ici une selection d'articles CI de conferences lies a mon activitc au sein du Conseil pontifical pour Ic Dialogue
avec les Non-Cr-ovants all cours Lie ces dernieves annces . Cc sont Ies
rcllexions d'un homnie et dun pritre proli)ndentent ettracine daps Ic
sol slovene , avec une experience particuliere Lie lone contre l 'ideologie marxiste - lCniniste athee , mais penetrc cgalement Lie culture
fran4aisc, puisee a ses nre•illeures sources dons ses annees tie jeunesse.
Celt Celle s\nthCsc de cultures et Lie sensihilites diver'ICS qui donne,
le I'espere , quelque prix a ces pages que Beat chesne a hien voulu reunir en volume, et auquel j'exprinu• ici fettle Ilia gi-atillILIC. 11
(De l'Auteur Bans I '1,uroduciiou , pp. 12-13)
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